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GONZALO GIRONES

LOS ORIGENES
DEL MISTERIO

DE

ELCHE

,..
/" !.

PRESENTACION PRELIMINAR

La Fiesta actual de Elche

(Texto tornado de la introducci6n de G.
p. 3-5)

SoLER

CHAC6N en Lo Misteri d'Elig,

El Misterio de Elche, joya creada en honor y homenaje a la Asunci6n
de Nuestra Senora, es el drama sacrolirico rna s antiguo que se conoce en
el mundo. Se representa tradicionalmente desde el siglo XIII, los dias
14 y 15 de Agosto, en la Arciprestal Basilica de Santa Maria ... [Elche,
cerca de Valencia].
. . . La musica, bellisima y original, segun el maestro Turina, presenta
tres caracteres bien definidos: trozos a una sola voz, que deben ser los
primitivos, lamentaciones ornadas de melismos orientales; otros trozos,
modelos de musica polif6nica, en el estilo del siglo XVI, a tres y cuatro
voces, y por ultimo, trozos fugados, de gran efecto, con ritmo persistente
de 'arpa y guitarras. Se conocen los nombres de los autores de algunos
fragmentos: el Canonge Perez, maestro de Capilla de Valencia, Antonio
de Ribera, cantor de la Capilla Pontificia y Luis Vich, presbitero, maestro
de Capilla de Elche en 1585.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX esta magnifica obra s6lo alcanz6
resonancia regional; desde aquella fecha principi6 a Hamar la atenci6n de
los mas destacados artistas, que le dedicaron elogiosos estudios, sefialando
la necesidad de mejorar y pulir .su representaci6n, restaurandola en su belleza original . . .
. . . En 1931 el Gobierno declar6 la Festa de Elche monumento nacional.
El Patronato del Misterio de Elche ha realizado una magnifica labor de
mejoramiento de esta joya musical, en todos los aspectos, logrando que su
fama alcance resonancias mundiales ...
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TEXTO ACTUAL
DIA PRIMERO

La Virgen auanza lentamente deteniendose a los pocos pasos para cantar
la copla siguiente:
Lemosino

Germanes mies, yo voldria
fer «;erta petiti6 aquest dia
pregvos nom vullau deixar
puix tant me mostrau amar.

Castellano

Hermanas mias, yo querria
hacer cierta petici6n en este dia:
ruegoos no me quer:iis dejar
pues tanto me mostrais amar.

Contestan las Marias:

Verge e Mare de Deu
on vos voldreu anar
vos irem a acompaiiar.

Virgen y Madre de Dios,
donde vos querais marchar
os iremos a acompaiiar.

Arrodillada la Virgen {rente a(Altar Mayor canta:

Ay trista vida corporal
o mon cruel tan desigual
trista de mi yo que fare
lo meu car Fill quant lo veure.

. tAy, triste vida corporal!
tOh, mundo cruel tan desigual I
tTriste de mi I yo 1,que hare?
A mi amado Hijo, ~,cuando lo vere?

Inicia de nuevo su marcha y la Virgen se arrodilla {rente al Huerto de
Getsemanl y canta:

0 sant verger Getsemani
on fonch pres lo Seiior aqui
en tu fimi tracte cruel
contra! Seiior de Israel.

tOh, santo verge! Getsemani,
donde fue preso el Seiior, aqui I
En ti se dio trato cruel
contra el Seiior de Israel.

La Virgen arrodillada {rente al retablo del Caluario, canta:

0 arbre sant digne .de onor
car sobre tots es lo millor
en tu volgue sanch escampar
aquell qui lo mon volgue salvar.
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tOh, arbol santo digno de honor,
que es, sobre todos, el mejor I
En ti quiso sangre derramar,
aquel que el mundo quiso salvar.

Presentaci6n preliminar
Ante el retablo del Santo Sepulcro, Maria canta:

0 sant sepulcre virtu6s
en dignitat molt valer6s
puix en tu estigue y repossa
aquell qui eel e mon crea.

JOb, santo sepulcro virtuos~,
en dignidad muy valeroso I
pues en ti estuvo y repos6
aquel que Cielo y mundo cre6.

Dirigese el cortejo al cadafal o escenario central, donde la Virgen canta:

Gran desig me a vengut al cor
del meu car Fill pie de amor
tan gran que no u podria dir
on per remey desig morir.

Gran deseo me ha venido al coraz6n
de mi caro Hijo, lleno de amor
tan grande que no lo podria decir
y donde, por remedio, deseo morir.

Abrese la puerta del cielo, comenzando el descenso de la Mangrana o Granada
con el Angel Mayor, que porta una palma dorada en su diestra y canta:

Deu vos salve Verge imperial
Mare del Rey celestial.
Yo us port saluts e salvament
del vostre Fill omnipotent.

tDios os salve, Virgen imperial,
Madre del Rey celestial!
Yo os traigo saludos y salvaci6n
de vuestro Hijo omnipotente.

La vostre Fill qui tant amau
e ab gran goig lo desijau
Ell vos espera ab gran amor
per ensalsarvos en onor.

Vuestro Hijo, que tanto amais
y con gran gozo lo deseais,
El os espera con gran amor
para ensalzaros en honor.

E diu que alters jorn sens duptar
Ell ab si eus vbl apellar
alt en lo regne celestial
per Regina angelical.
E manam que us la portas
aquesta palma y eus la donas
que us la fassau davant portar
quant vos porten a soterrar.

Y dice que al tercer dia, sin dudar,
El por si os quiere nombrar,
arriba, en el reino celestial,
por Reina angelical.
Y me manda que os traiga
esta palma y os la entregue
para que la hagais delante llevar
cuando os lleven a enterrar.

El Angel arrodilldndose ante la Virgen, besa la palma, la pone un instante sabre su {rente y la entrega a la Virgen, que la recibe y canta:

Angel plaent e illumin6s
si gratia trob yo davant vos
un d6 vos vull demanar
pregvos no mel vullau negar.

Angel placentero y luminoso,
si gracia encuentro yo ante vos,
un don os quiero solicitar,
ruegoos no me lo querais negar
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Ab mon ser si possible es
ans de la mia fi yo ves
los Apostols assi justar
per lo meu cos assoterrar.

Con mi ser, si posible es,
antes de mi fin yo quiero
los Ap6stoles aqui juntar
para mi cuerpo enterrar.

Vuelve el Angel a la Granada que inicia su ascenso y canta:

Los Apostols assi seran
y tots ab brevetat vindran
car Deu qui. es omnipotent
los portara sobtossament.
E puix Verge o demanau
lo etern Deu diu que li piau
que sien assi sens dilati6
per vostra consolati6.

Los . Ap6stoles aqui estaran
y todos con brevedad vendran
porque Dios, que es omnipotente.
los traera rapidamente.
Y, pues, Virgen lo solicitais,
el eterno Dios dice que le place
que esten aqui sin dilaci6n
para vuestra consolaci6n.

Cuando la Granada desaparece, el Apostol San Juan canta:

Saluts, honor e salvament
sia a vos Mare excelent
e lo Senor qui es del tro
vos done consolati6.

1Saludos, honor y salvaci6n
sea con vos, Madre excelente I
Y el Senor que es del trueno
os proporcione consuelo.

A la salutacion de San Juan, responde la Virgen:

Ay fill Joan e amich meu
conforteus lo ver Fill de Deu
car lo meu cor es molt plaent
del vostre b6n adveniment.

1Ay, hijo Juan y amigo mio,
consueleos el verdadero Hijo de
[Dios I
Porque mi coraz6n esta muy con[tento
de vuestro buen advenimiento.

Entrega luego la palma al Apostol y canta:
Ay fill Joan si a vos piau
1Ay, hijo Juan I si os complace
aquesta palma vos prengau
esta palma vos tomad
y l'am fassau davant portar
y hacedla delante llevar
quant me porten a soterrar.
cuando me lleven a enterrar.
San Juan responde:

Ay trista vida corporal
0 mon cruel tan desigual
o trist de mi y on ire
o llans mesqui, yo que fare.
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1Ay, triste vida corporal!
10h, mundo cruel, tan desiguall
10h, triste de mi I 1,Ad6nde ire?
10h, lance mezquino I Yo, l. que hare?

Presentaci6n preliminar
Dirigiendose ahara a la Virgen, canta:

0 Verge Reina imperial
Mare del Rey celestial
com nos deixau ab gran dolor
sens nengun cap ne regidor.

10h, Virgen Reina imperial,
Madre del Rey celestial I
1C6mo nos dejais, con gran dolor,
sin ninguna cabeza ni regidor I

Vuelvese San Juan hacia el andador, y canta:

0 Apostols e germans meus
veniu plorem ab tristes veus
car hui perdem tot nostre be
lo clar govern de nostra fe.

10h, Ap6stoles y hermanos mios
venid, lloremos con tristes voces I
Porque hoy perdemos todo nuestro
bien,
el claro gobierno de nuestra fe.

Volviendo de nuevo hacia el lecho canta:

Sens vos Senora que farem
e ab qui ens aconsolarem
de ulls e de cor devem plorar
mentres viurem, e sospirar.

Sin vos, Senora, 1,que haremos?
1,Con quien nos consolaremos?
1De ojos y de coraz6n debemos llorar
mientras vivamos, y suspirar I

Entra San Pedro, asciende hasta el cadafal y tras humillarse ante Maria
y abrazar a San Juan, canta:

Verge humil flor de onor
Mare de nostre Redemptor
saluts, onor e salvament
vos done Deu omnipotent.

Virgen, humilde flor de honor.
Madre de nuestro Redentor:
1Saludos, honor y salvaci6n
os de Dios omnipotente I

•·

Entran seis Ap6stoles que van ocupando sus puestos en torno al lecho
de Marta. Otros ires Ap6stoles-uno de ellos Santiago el Mayor, con hdbito
de peregrino-penetran en la iglesia, uno par cada puerta donde, abrazdndose extraiiados par su misteriosa reunion, cantan el siguiente ternario:

0 poder del alt imperi
Senor de tots los creats
cert es aquest gran misteri
ser assi tots ajustats.
De les parts de assi estranes
som venguts molt prestament
pasant viles y montanes
en menys temps de un moment.

10h, poder del alto imperio,
Senor de todos los creados,
cierto es este gran misterio
ser aqui todos reunidos I
De las partes de aqui extranas
hemos venido muy prestamente,
pasando villas y montanas
en menos tiempo de un momento.
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Ab gran goig sens improperi
som assi en breu portats
cert es aquest gran misteri
ser assi tots ajustats.
De les parts de assi estraiies
som venguts molt prestament
pasant viles y montaiies
en menys temps de un moment.

Con gran gozo y sin'novedad
somos aqui en breve traidos.
1Cierto es este gran misterio
estar aqui todos reunidos I
De las partes de aqui extraiias
hemos venido muy prestamente,
pasando villas y montaiias
en menos tiempo de un momenta.

Rodeando el lecho virginal, cantan todos:

Salve Regina princessa
Mater Regis Angelorum
advocata peccatorum
consolatrix aflictorum.
Lo omnipotent Deu fill vostre
per nostra consolati6
fa la tal congregati6
en lo sant conspecte vostre.
Vos molt pura e defessa
reat11s patrum nostrorum
advocata peccatorum
consolatrix aflictorum.

1Salve, Reina princesa,
Madre del Rey de los Angeles,
Abogada de los pecadores,
Consuela de los afligidos I
El omnipotente Dios, Hijo vuestro,
por nuestra consolaci6n,
hace tal congregaci6n
en la santa presencia vuestra.
Vos muy pura y defendida
del reato de nuestros pa?res,
iAbogada de los pecadores,
Consuela de los afligidos I

Canta San Pedro lo siguiente:

0 Deu valeu y ques ass6
de aquesta congregati6
algun misteri amagat
vol Deu nos sia revelat.

10h, Dios, valedme I, l,que es esto
de esta congregaci6n?
Algun misterio escondido
quiere Dios nos sea revelado.

Responde la Virgen:

Los meus cars fills puix sou venguts
e lo Seiior vos aja dut
mon cos vos sia acomanat
l() soterreu en J osafat.

Mis caros hijos, pues sois venidos
y el Seiior os haya traido
mi cuerpo se os ha encargado
lo enterreis en J osafat.

Al acabar este canto muere la Virgen y los Ap6stoles cantan portando
cirios encendidos en las manos:

0 cos sant glorificat
de la Verge santa y pura
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10h, cuerpo santo glorificado
de la Virgen santa y pura I

Presentaci6n preliminar

hui seras tu sepultat
y reinaras en la altura.

Hoy seras tu sepultado
y reinaras en la altura.

Abrese la puerta del cielo e inicia su descenso el Araceli: cinco Angeles
llegan hasta el cadafal donde recogen el alma de la Virgen, simbolizada por
una imagen pequefi.a, inicidndose seguidamente su ascenso, cantando:

Esposa e Mare de Deu
a nos angels seguireu
Seureu en cadira real
en lo regne celestial.
Car puix en vos repossa
aquell qui eel y mon crea
deveu aver exaltament
e corona molt excelent.
Apostols e amichs de Deu
este cos sagrat pendreu
e portaulo a Josafat
on vol sia sepultat..

Esposa y Madre de Dios,
a nosotros, Angeles, seguireis.
Sentareis en silla real
en el Reino celestial.
Que, pues en vos repos6
Aquel que Cielo y mundo cre6,
debeis tener exaltaci6n
y corona muy excelente.
Ap6stoles y amigos de Dios,
este cuerpo sagrado tomareis
y llevadlo a J osafat
donde quiere ser sepultado.

A la entrada del Araceli en el Cielo, termina el primer acto del drama.
DIA SEGUNDO

Los Ap6stoles cantan:

Par nos germans devem anar
a les Maries pregar
devotament vullen venir
per a Ia Verge sepelir.

Por nuestros hermanos debemos ir
a las Marias rogar,
devotamente, qui~ran venir
para Ia Virgen enterrar.

Cuatro Ap6stoles se dirigen adonde esperan las Marias y Angeles y
cantan:

A vosaltres venim pregar
que s'ens anem a soterrar
la Mare de Deu glori6s
puix tant be a fet per nos.
E anem tots
ab amor y alegria
per amor del Redemptor
e de la Verge Maria.

A vosotros venimos a rogar
que juntos vayamos a enterrar
a la Madre de Dios glorioso
que tanto bien ha hecho por nosotros.
Y vayamos todos
con amor y alegria,
por amor del Redentor
y de la Virgen Maria.
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Responden las Marias y Angeles:

Vosaltres siau ben vinguts
parents e amichs de grans virtuts
promptes som per a anar
a la Verge a soterrar.

Vosotros seais bienvenidos,
parientes y amigos de grandes vir[tudes:
Prontos estamos para ir
a la Virgen a enterrar.

Suben todos al cadafal, toma San Pedro la palma dirigiendose a San
Juan, canla:

Preneu vos Joan la palma pretiosa
e portaula davant lo cos glorificat
car axi u dix la Verge gloriosa
ans que als eels sen ajes pujat

Tomad vos, Juan la palma preciosa
y llevadla delante del cuerpo glori[ficado,
porque asi lo dijo Ia Virgen gloriosa
antes que a los Cielos se hubiera su[bido.

San Juan responde:

De grat pendre la palma pretiosa
e complire lo que'm aveu manat
puix que aveu potestad copiosa
de condemnar e delir tot peccat.

De grado tomare Ia palma preciosa
y cumplire lo que me habeis man[dado,
puesto que teneis potestad copiosa
para condenar y borrar todo pecado.

Arrodillados todos los Apostoles en torno al lecho de Maria, cantan:

Flor de virginal bellessa
temple de humilitat
on Ia Santa Trinitat
fon enclosa e contesa.
Pregamvos cos molt sagrat
que de nostra parentat
vos acort tota vegada
quant sereu als eels pujada.

1Flor de virginal belleza,
templo de humildad
donde Ia Santa Trinidad
fue recibida y guardada I
1Rogamoos, cuerpo muy sagrado,
que de nuestro parentesco
os acordeis en todo momento
cuando seais a los Cielos subida I

Comienzan los Ap6stoles los preparatiuos para el entierro de la Virgen,
entonando el salmo In exitu Israel d'Egipto. Los judios interrumpiendo
bruscamente el canto que entonan los Ap6stoles ascienden airados por el
andador; dispuestos a impedir el sepelio de la Virgen empiezan a cantar:

Aquesta gran novetat
nos procura desonor
28

1Esta grande novedad
nos proporciona deshonor I

Presentacion preliminar

anem tots a pas cuitat
non comporteu tal error.
No es nostra voluntat
qu'esta dona soterreu
ans en tota pietat
vos manam quens la deixeu.

1Vamos todos a paso presuroso I
1N o tolereis tal error 1.
1No es nuestra voluntad
que a esta mujer enterreis,
antes bien, con toda piedad,
os mandamos que nos la dejeis I

Los Ap6stoles salen a detener a los judios que siguen cantando:

E si a<;6 no fareu
nosaltres cert vos direm
queus manam en quant podem
per Adonay quens la deixeu

1Y si esto no haceis,
nosotros cierto os diremos:
Que os mandamos en cuanto pode[mos,
por Adonai, que nos la dejeis I

Los judios llegan al cadafal y uno de ellos se lanza decidido a coger el
cuerpo de la Virgen, en cuyo momento queda milagrosamente inmovil, con
las manos engarfiadas. Al presenciar tal prodigio, los restantes judios caen
de rodillas y cantan:

0 Deu Adonay
qui formis natura
ajudans Shaddai
saviessa pura.
Som nos penedits
de tot nostre c6r
pregamte Senor
nos vrilles guarir,
Tal miracle may
no feu creatura
ajudans Sant Pere
qui tens la procura.

JOh, Dios Adonai
que formaste la naturaleza I
1Ayudanos, oh Fuerte,
sabiduria pura I
1Estamos nosotros arrepentidos
de todo nuestro coraz6n I
1Rogamoste Senor,
nos quieras curar I
Tal milagro, nunca
hizo criatura.
1Ayudanos, San Pedro,
que tienes potestad I

Un coro de ires Apostoles canta mientras los judlos permanecen arrodillados:

Promens Jueus si tots creeu
que la Mare del Fill de Deu
tot temps fonch Verge sens duptar
ans e apres de infantar.
Pura fonch e sens peccat
la Mare de Deu glorificat

Prohombres judios: Si todos creeis
que la Madre del Hijo de Dios
en todo tiempo fue Virgen sin dudar,
antes y despues de alumbrar.
~ura fue y sin pecado
la Madre de Dios glorificado,
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advocada dels peccadors
creent ac;6 guarireu tots.

abogada de los pecadores.
1Creyendo esto os salvareis todos I

Responden los judios arrepentidos:

N osaltres tots creem
ques la Mare del Fill de Deu.
Batejaunos tots en breu
que en tal fe viure
volem.
,.-

Nosotros todos creemos
que es la Madre del Hijo de Dios.
1Bautizadnos a todos en breve,
que en tal fe vivir queremos I

San Pedro les bautiza con la palma que el Angel bajara del Cielo y,
libres del mal que les inutilizara, se ponen todos en pie, cantando:

Cantem senors.
Que cantarem.
Ab clamors fassam graties y llaors
a la humil Mare de Deu.
A ella devem servir
tot lo temps de nostra vida
puix sa bondat infinita
nos vullgue axi guarir.
D,ons cantem tots.
Tots la lloem.
Ab clamors fassam graties y llaors
a la humil Mare de Deu.

jCantemos, senores I
l. Que cantaremos?

Con clamores, demos gracias y loores
a la humilde Madre de Dios.
A Ella debemos servir
todo el tiempo de nuestra vida,
pues su bondad infinita
nos quiso asi curar
1Pues, cantemos todos I
jTodos la alabemos I
Con clamores, demos gracias y loo[res
a la humilde Madre de Dios.

Se inicia, en torno al cadafal, el entierro de la Virgen, con el salmo In
exitu Israel d'Egipto. Terminado esle todos cantan:

Ans de entrar en sepultura
aquest cos glorificat
de la Verge santa y pura
adoremlo de bOn grat.
Contemplant la tal figura
ab contricti6 y dolor
de la Verge santa y pura
en servey del Creador.
Respetant la tal figura
ser de tanta magestad
de la Verge santa y pura
adoremlo de bOn grat.
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Antes de entrar en sepultura
este cuerpo glorificado
de la Virgen santa y pura,
adoremosle de buen grado.
Contemplando la tal figura,
con contricci6n y dolor,
de la Virgen santa y pura
en servicio del Creador.
Respetando la tal figura,
ser de tanta majestad,
de la Virgen santa y pura.
adoremosle de buen grado.

Presenlaci6n preliminar
Adoran lodos de nueuo a N uestra Senora y la transporlan en brazos hasta
el sepulcro. Abrense las puertas del cielo y desciende de nueuo el Araceli,
porlando el Alma de la Virgen que uiene a unirse al Cuerpo, y cantando:

Llevantaus Reina excelent
Mare de Deu omnipotent
veniu sereu coronada ·
en la celestial morada.
Allegraus que hui veureu
de qui sou Esposa e Mare
e tambe veureu lo Pare
del car Fill y etern Deu.

1Levantaos- Reina excelente,
Madre de Dios omnipotente I
1Venid, sereis coronada
en la celestial morada I
1Alegraos, que a qui vereis
de quien sois Esposa y Madre
y tambien vereis al Padre
del caro Hijo y eterno Dios I

El Araceli penetra en la sepultura-donde se sustituye la pequena imagen por la uerdadera imagen de Nuestra Senora de Elche-inicidndose seguidamenle su ascenso, mientras los Angeles cantan:

Alli estareu sens tristor
on pregareu per lo peccador
e regnareu eternalment
contemplant Deu omnipotent.

Alii estareis sin tristeza,
donde rogareis por el pecador,
y reinareis eternamente
contemplando a Dios omnipotente.

Hace su entrada el Apostol Santo Tomds que cae de hinojos en el andador,
y canta:

0 besfort desaventura
de mi trist desaconsolat
que nom sia yo trobat
en esta santa sepultura.

10h fuerte desventura I
1De mi triste, desconsolado I
1Que no me haya aqui hallado
en esta santa sepultura I

Leudntase Santo Tomds y auanzando unos pasos, prosigue:

Pregvos Verge excelent
Mare de Deu omnipotent
vos me ajau per escusat
que les Indies me an ocupat.

1Ruegoos, Virgen excelente,
Madre de Dios omnipotente,
Vos me tengais por excusado,
que las Indias me han ocupado I

El 6rgano preludia la salida del Cielo de la Santisima Trinidad, pequeno
retablo que desciende lentamente cantando, hasta detenerse mug cerca del
Araceli:

Vos siau ben arribada
a reinar eternalment
on tantost de continent
per Nos sereu coronada.

1Vos sea is bien arribada
a reinar eternamente
donde, inmediatamente,
por Nos sereis coronada I
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El Padre Elerno deja caer la Corona imperial sobre las sienes de Maria,
que queda a~i coronada como Emperatriz de Cielos y Tierra. La Trinidad
asciende hacia el Cielo canlando:

Veniu Mare excelent
puix que virtud vos abona
ab esta imperial corona
reinareu eternalmente.

1Venid, Madre excelente I
Pues que virtud os abona,
con esta imperial corona
reinareis eternamente.

El Araceli inicia tambien su definitivo ascenso. Santo Tomds llega al cadafal, abraza a San Pedro y San Juan y se une al resto de los actores que acompafian la Asuncion de la Virgen al Cielo, cantando:

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et
[semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et
[semper
et in saecula saeculorum. Amen.

Coincide el final de este Gloria Patri con la llegada a las puertas del
cielo del Araceli. El cerrar las puertas del cielo pone fin a la represenlacion
de la "Festa".-LA US DEO.
Texto obtenido por cortesia de don Juan Gomez Brufal; tornado de: El
Misterio o Festa de Elche. Monumento nacional. Gula para el espectador ..
Publicacion del Patronato nacional del Misterio de Elche ... Revision de
textos por ANTONIO ANTON ASENCIO. 1960. 16/37.
Las indicaciones que acompaiian al texto para su actuacion han sido
reducidas.
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INTRODUCCION

He estado tres veces en Elche para contemplar el maravilloso drama
sacro musical que se desarrolla lodos los aiios en el interior de la Basilica
de Sta. Maria los dias 14 y 15 de agosto. A pesar del encanto de los palmerales de esta "Jerusalen espanola", y el embrujo de luz de su Nit de
l'albd, no he querido volver a Elche para contemplar su belleza sino movido
por el unico interes de embeberme en la contemplacion de su Misterio;
para participar en el tan vivamente como los hijos de aquella luminosa
ciudad, · que nunca son meros espectadores de ese drama que el pueblo
creo, que ha crecido con el pueblo y con el se mantiene. Todo lo del
Misterio me cautiva de tal modo que he querido vivir y experimentar todas
sus circunstancias: he salido en la procesion diurna y en la nocturna que
alii llaman "roa", he subido al "cielo"-desvan de la cupula de la basilica,
donde recios paisanos (que mantienen la lengua valenciana tal vez a causa
de su vinculacion con el Misterio) menean las poleas por don de subiran
y bajaran angeles de recia barba, angelitos niiios de VOZ de plata, y la Dulce
·Patrona de la ciudad. Solo el Misterio me ha interesado en Elche, aunque
dada la relacion con el acontecimiento, todo lo que es ilicitano me haya
calado en el corazon tanto, que quisiera haber nacido en tan afortunada
patria. Porque asi como dice el Evangelio que el que encuentra una perla
vende cuanto tiene para conquistarla (Mt. 13, 45ss), asi yo me he prendado
tanto de esa joya, ansiada por mi experiencia de fe de simple cristiano, que
en muchas ocasiones me he sentido empujado a dejarlo todo para entrar
en su mas intima posesion. Ni la distancia que me separa de aquella ciudad,
ni el calor sofocante de agosto me han impedido de participar emocionadamente en el desarrollo de este gran Misterio.
El estudio que aqui presento quiere ser un humilde homenaje a tan
grandioso monumento popular. Ojala estas paginas sean capaces de inducir
a los lectores a interesarse por conocerlo y contemplarlo. Empecemos, pues,
explicando que es el Misterio de Elche.
Aunque la acepcion teatral de la palabra "Misterio" empezo a usarse
de un modo equivoco, segun parece, desde 1402, llego de inmediato a cambiar su sentido de "mester" (oficio) por el de drama sacro de la religion
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cristiana. Por medio del Misterio se representaban acontecimientos propiamente misteriosos de nuestra historia de la salvaci6n, alguna escena biblica relacionada con aquellos, alguna vida de santo, incluso puras ficciones
piadosas sugiriendo la presencia de tales acontecimientos misteriosos. Dejemos la asignaci6n del genero a la historia de Ia literatura o a esa zona
no bien determinada de Ia teologia que es la historia de Ia piedad del pueblo.
En cuanto a lo que nos concierne, digamos que el drama de Elche es un
Transitus en forma teatral, y por cierto el unico que permanece vivo en
todo el mundo. Transitus es la narraci6n fantastica, generalmente an6nima
o popular, que tiene por nucleo sustancial el Misterio propiamente dicho
de Ia Asuncion de la Virgen a los cielos.
Sonya considerables los estudios descriptivos acerca del texto, Ia musica,
los elementos plasticos o escenicos del Misterio de Elche y su propia historia
local. Destacan los del insigne ilicitano Pomares Perlasia, D. Javier Fuentes
Ponte y lo~ hermanos Rafael y Alejandro Ramos Folques. Destaca, sin
duda, el trabajo de restauraci6n musical emprendido y terminado por D.
Oscar Espla. Pero no por ser mas breves dejan de ser sustanciosos otros
estudios de Pedrell, Anton Asencio, etc., cuya lista completa encontrara el
lector en las paginas bibliogr:ificas de este libro. Ahora bien, aunque alguno de estos trabajos apunta ciertos datos hist6ricos acerca de los origenes
del Misterio, son estos tan inseguros y tan escasos que me han movido a
emprender la tarea de indagar los origenes hist6ricos de tan precioso drama,
que espero sera complementaria para aquellos estudios descriptivos 0 analiticos.1
6 Quien lo ha compuesto? ;, De d6nde procede? De momento puedo
responder a estas preguntas de un modo parcial pero seguro: el drama,
al menos en lo que respecta al texto literario, no es aut6ctono, no ha nacido
por espontaneidad en Elche ni ha nacido en otra parte solo para Elche.
Podra ser original su musica, o incluso Ia version mal llamada "lemosina"
(es decir, valenciana) de su letra, pero el contenido que expresa deriva de
una tradici6n tan abundante que dudo haya un solo producto cultural en
este mundo que tenga mas antecedentes que el Misterio de Elche. Digo
esto porque parece que algunos autores han pretendido encontrar en algunos
1 De los orfgenes trata el articulo del P. MAURICIO GoRDILLo, S.J., "El Misterio de
Elche", publicado en 1923 en una revista hoy desaparecida: La Estrella del Mar. Aparte
de ser un estudio muy sumario, rebasado por los datos aportados por Ia moderna investigaci6n, puede ser aprovechado en lo que tiene de va.lido. Citemos ya ahora como obra
descriptiva mas importante, a la que habremos de aludir a lo largo de este estudio, Ia de
JosE PoMAREs PERLASIA, La "Festa" o Misterio de Elche. v. Biblig.
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elementos del drama, tales como el angelico obsequio de la palma o la escena
de la judiada, vestigios de localismo, dado que Elche es la ciudad de las
palmeras, o una singular circunstancia temporal: las permanentes insidias
de los judios espaiioles que provocaron su expulsi6n en 1492, y que habrian
sugerido del modo mas original y sin precedentes la creaci6n de dicha escena de los judios. Incluso se ha llegado a sospechar que las Indias de
donde dice venir Santo Tomas son las Americas recien descubiertas por
Col6n, y no las viejas Indias del Asia. De este modo opina Vidal y Valenciano en los tres casos que se presentan, siendo en ello seguido por numerosos
divulgadores.1 Pues bien, nada puede estar mas lejos de la realidad, ya
que tales elementos hallan numerosos precedentes a lo largo de los siglos
anteriores y de toda la geografia de la vieja Cristiandad. Tampoco se puede
decir, por consiguiente, que el Misterio tenga un solo precedente casi inmediato, como opina Pedrell tratando de identificar tal precedente en el
Auto catalan de Prades, que nada o muy poco tiene que ver con el Mislerio
de Elche. 2 Digamoslo de una vez: no ya el nucleo dogmatico, sino aun la
mayor parte de los mas detallados elementos narrativos, tanto literarios
como plasticos, encuentran su precedente en las narraciones ap6crifas de
la Asunci6n, es decir en los Transitus, asi como en la iconografia, e incluso
.en anteriores piezas teatrales. Tales origenes se pueden rastrear minuciosamente desde el siglo II hasta el XV, desde Etiopia, Egipto, Arabia, Armenia, Palestina, Siria, Asia Menor o Grecia, hasta la Espana visigoda o el
Medioevo italiano, frances, catalan, castellano o irlandes. Esto no toea el
problema de Ia verosimilitud de la leyenda, tan cara al coraz6n ilicitano,
de la barca aparecida en Santa Pola en 1266 o en 1370 con el rollo del primitivo consu.eta y la imagen de Ia Virgen metidos en un haul que llevaba
esta inscripci6n indicativa "Soc per a Elig". 8 La leyenda podria ser un

1 CAYETANO VIDAL y VALENCIANo, texto de 1870, que aparece en las obras completas de
MILA. Y FoNTANALS. MARTfN DE RIQUER, Historia de la Literatura Catalana, v. 3, p. 514520, sigue tambien Ia falsa opini6n de identificar las Indias de Sto. Tomas con las Americas.
Es lamentable que en una obra de tantas pretensiones se preste tan poca atenci6n al
Misterio de Elche y que el autor confunda, por tres veces en Ia misma pagina, al Sr.
PoMARES (ver nota anterior) con "PALOMARES" (sic).
2 FELIPE PEDRELL, La Festa de Elche o el drama llrico-liturgico "La Muerte y Asuncion de la Virgen". Traducido del frances por A.A.S. a partir del articulo aparecido en Ia
revista "Internationalen Musikgesellschaft", Leipzig, 1901.
·
8 Ver J. FUENTES y PoNTE, Memoria histOrico-descriptiva del santuario de Elche, p. 74.
Cfr. PEDRELL, o.c., p. 31-32. Cfr. ANTONIO ANTON AsENCio, El Misterio de Elche, p. 41ss,
especialmente, ps. 43-44. Cfr. R. RAMOS FoLQUE:s, Leyenda del Misterio de Elche.
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hecho con tal de que se admita en su origen una piadosa y bienintencionada
ficci6n: alguien pudo meter en un haul, por preferir quedar el mismo en
el an6nimo o por sugerir la causalidad maravillosa o sobrenatural del hecho,
su propia versi6n, acomodada al pueblo de Elche, de antiguas tradiciones
ap6crifas. Ciertamente se ha de explicar como un hecho natural todo lo
que no exige por necesidad una causa sobrenatural. Pudo ser tambien que
se fingiera la leyenda misma.
Ahora bien, dejando para mas tarde la posible comprobaci6n de esta
hip6tesis, planteemos aqui del modo mas directo la cuesti6n: l, por que camino del inmenso bosque de los ap6crifos ha llegado hasta Elche el que resulta ser uno de sus epigonos y ciertamente el ultimo superviviente? Responder a esta pregunta es la tarea que nos hemos impuesto en el presente
libro. De ella derivaran otras consideraciones complementarias pudiendo
ser mas sustanciales para el interes mas profundo del lector. Por ejemplo:
l, que valor tiene lo ap6crifo para la fe cristiana? Ya el papa Gelasio I
conden6 los ap6crifos (fantastica emulaci6n de las Sagradas Escrituras)
a finales del siglo V.1 Hoy, de hecho, los ap6crifos asuncionistas han sido
suplantados por una definici6n dogmatica. 2 El caso es que el ap6crifo de
Elche, si no siempre es valido para mover la creencia, porque son muchos
ya los que saben que en el hay falsedades mezcladas con lo verdadero,
al menos vale para mover el gusto con que la creencia es, mas que sabida,
amada y venerada. En definitiva, queda una pregunta grande que es el
·corolario de las demas: l, que valor tiene lo popular para la fe cristiana y
para la cultura? Sabemos que es esencial para el espiritu cristiano la iden.tificaci6n con lo ingenuo o infantiP, lo que espontaneamente brota del sentir
del pueblo. Algo tendran sus obras de grandioso tambien para los ojos de
este mundo cuando los criticos mas refinados acuden con entusiasmo a
mezclarse en su participaci6n, a pesar de sus reconocidas falsedades.
Si al estudiar los origenes de esta obra popular, notamos que la mayor
parte de sus fuentes son igualmente populares, podremos calibrar. lo que
el pueblo tiene a la vez de universal y de particular. Lo que produce el
pueblo se contagia, se extiende, se propaga, casi se basta a si mismo. Si
arraiga aqui y alia con formas peculiares, sus obras llegan a un nivel que ·
1 V. Enciclopedia Cattolica, Vaticano 1948-50, art. Apocrifi e Gelasia I.
2 Eli de noviembre de 1950 el Papa Pio XII defini6 el Dogma de la Asunci6n en cuerpo
y alma de la Virgen a los cielos. V. Bula "Munificentissimus Deus", DENZINGER-ScHoNMETZER, ns. 3900-3904.
3 Cf. Mt. 18,3.
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emerge del peligro de devastaci6n por parte de la cultura critica. En esa
permanencia, en esa victoria cultural, los cristianos vemos la mano de la
Providencia cuando se trata del fen6meno de la devoci6n mariana.
En esta introd~cci?n debo aiiadir algunas indicaciones sobre el metodo
del presente estudio. A partir de una descripci6n de todos los elementos
narrativos del Misterio de Elche, identificaremos sus origenes compar{mdolos con todos sus posibles precedentes. En este viaje de regreso de lo
derivado hasta sus fuentes podremos (eso es lo que intento) comprobar dos
resultados: 1° 1, Cmlles son las fuentes indirectas? es decir, 1, quienes son
los parientes que ha tenido el Misterio de Elche en la historia?, 1, cu:il
es su arbol geneal6gico? Si logramos responder a estas preguntas, podremos
conseguir la reconstrucci6n de una tradici6n casi completa, sepultada bajo
los cimientos del drama de Elche: su unico testimonio viviente en nuestra
epoca. Pero sobre todo nos interesa la comprobaci6n de un segundo resultado: 2° 1, Cuales son sus fuentes directas o inmediatas? Es decir,
1, de d6nde ha tornado cada uno de los elementos narrativos el autor, traductor, o adaptador, o el que dej6 la obra para ser representada en el templo
de Santa Maria? En este punto hay que observar y puede ser demostrado
que no ha habido evoluci6n o crecimiento en la formaci6n del cuerpo narrativo, aunque lo haya habido en la musica o en el marco escenico; todos
los elementos narrativos se hallan en alguno de sus precedentes. Si encontramos un precedente (o una familia de precedentes) que contenga todos
y s6lo los rasgos de Elche, lomas cerca posible en el espacio yen el tiempo,
sin que haya podido interponerse otro eslab6n transmisor, podremos concluir que esa es la fuente directa de la que ha bebido el compositor literario
de Elche, sin molestarse en comparar o conocer otras fuentes diversas.
(Es posible que la comprobaci6n de esta hip6tesis de trabajo nos depare
mas de una sorpresa).
S6lo me queda agradecer a la "Marian Library" de la Universidad de
Dayton, Ohio (Estados Unidos), y al Patronato Nacional del Misterio de
Elche (Espana), por la ayuda que generosamente me han prestado para
componer y publicar la obra presente.
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CAPITULO I
RASGOS TRADICIONALES

El termino "rasgo", en su acepci6n mas aproximada al termino "trazo",
lo tomamos del arte de la pintura para significar aqui el elemento (o minima
porci6n) del drama que conteniendo cierta materia narrativa o descriptiva
puede ser comparado con otro similar de otra narraci6n precedente. N6tese que al aiiadir al termino "rasgo" el adjetivo "tradicional", excluimos
de la consideraci6n todo "rasgo" del que no se halle precedente alguno en
la historia. Asi, por ejemplo, el que uno de los "judios" que actuan en la
representaci6n del Misterio lleve un cierto sombrero podria deberse a una
ocurrencia original ignorada por la tradici6n anterior, tanto escrita como
pict6rica o escenica. En tal caso este rasgo no nos sirve como "gen" para
identificar la procedencia de una fuente, y por lo tanto no nos interesa.
En cambio, nos interesan rasgos como la palma, el incienso, el arpa del
Araceli y el traje de peregrina de Santiago, asi como cada escena y cada personaje cuyo precedente se puede identificar en la tradici6n anterior.
De todo esto se concluye tambien que dichos rasgos no deben ser deducidos
solamente del texto literario, sino de todo lo que constituye narraci6n o descripci6n en el drama, que puede ser la suma de lo que se oye mas lo que se
ve, y aun a veces hasta del aroma que se siente. Hay que notar que la fuente
de la narraci6n contenida en un drama puede pertenecer a un genero literario
distinto, como la novela o la cr6nica, o a un medio de expresi6n no literario,
como la pintura. En esta reducci6n o traslaci6n de un medio expresivo a
otro no tiene por que perderse rasgo narrativo alguno, con tal de que adecuadamente se traslade su expresi6n. Asi, por ejemplo, puede darse el caso
de que palabras como estas, "entra Santiago vestido en traje de peregrino,"
hayan servido de modelo para un rasgo que, por ser escenico, no se expresa
con palabra alguna que tengan que escuchar los espectadores, sino con la
aparici6n de un personaje en traje de peregrino. En el Misterio de Elche
podemos suponer que todos los rasgos se hallan consignados en el texto
del consueta mas primitivo (de 1625), dado que en el no solo aparece el texto
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literario que ha de ser cantado, sino tambien las indicaciones que rigen el
movimiento escenico y determinan el porte de los personajes y de los objetos circunstanciales que les acompaiian.
Aqui debemos advertir que, aunque todo lo indicado se refiere a los
rasgos elementales (o minimas porciones narrativas o descriptivas del Misterio ), debemos prestar igualmente atencion a los grandes rasgos que incluyen en si mismos como pormenores otros rasgos elementales. 1,Cuando
podemos decir que una fuente ha sido imitada a grandes rasgos, o bien copiada o traducida en detalle? Puede darse el caso de que una fuente se
tenga en cuenta s6lo para tomar de ella la sustancia de las escenas capitales,
transcritas a grandes rasgos, como si el transcriptor quisiera reservarse el
derecho de variar, ampliar o reducir muy libremente los pormenores. Entonces habria que concluir que se ha dado una dependencia sustancial y
directa entre la fuente y su derivacion. Si se descubre que una fuente ha
sido tomada por completo en todo su pormenor, seria vano establecer esta
distincion de rasgos grandes y pequeiios, porque quien copia al detalle copia
al mismo tiempo los grandes rasgos. Si con todo, establecemos tal distincion,
se debe a dos motivos. En el Misterio de Elche puede darse el caso (que
luego comprobaremos) de que ninguna fuente ha sido tomada como patron
directo para todos los pormenores o rasgos elementales, sino que estos han
procedido de la combinacion de dos o tres fuentes que no coinciden en los
grandes rasgos o escenas capitales: como si el compositor hubiera querido
aprovechar los ladrillos de dos casas derribadas para imitar una tercera
en su estructura general, aunque no lo sea en los materiales particulares
empleados. Imaginemos el caso de que el compositor de Elche haya imitado o traducido rasgos escenicos de dos diversos dramas italianos, para
representar la sustancia de la narracion de la Leyenda de Jacobo de Voragine
con mas fidelidad que aquellos dramas. En tal caso las fuei:ltes directas
son tres: una para la sustancia o los grandes rasgos, que seria la Leyenda
de Jacobo de Voragine, y otras dos (combinadas), que serian los dramas
italianos de donde se habrian tornado numerosos rasgos en detalle. Solo esta
posibilidad de derivacion combinada justifica la distincion, como entre
genero y especie, de grandes y pequeiios rasgos.
Pero hay ademas un motivo secundario que justifica dicha distincion:
se trata de reconocer las fuentes indirectas, el tronco de la tradicion al que,
aun sin saberlo, se ha incrustado el autor con solo traducir una fuente inmediata, como se dijo en la introducci6n. Se trata de saber como instintivamente, a caballo del interes por imitar una fuente cercana, el mismo gusto
piadoso por revestir de fantasia la narracion de un evento cierto pero descono-
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cido en los pormenores se ha transmitido popularmente desde los comienzos
del cristianismo hasta el drama medieval de Elche, que todavia sigue gustando en nuestros dias. Es seguro que si los grandes rasgos o escenas capitales del Misterio, o una buena parte de ellos, coinciden con la narraci6n
mas primitiva que los posee como originales, bien que no coincidan los
detalles, se podra decir que el Misterio deriva de dicha narraci6n aunque
sea indirectamente. Esta seria por tanto su fuente mas pristina.
Dicho esto, tratemos de clasificar los grandes rasgos los elementales
a la vista de una consideraci6n minuciosa del consueta, o mas bien de la
propia representaci6n del Misterio de Elche.

y

1. Grandes rasgos (escenas del drama)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Oraci6n de la Virgen con las Marias.
Descendimiento del Angel con la palma.
Llegada de los Ap6stoles.
Muerte de Maria y asunci6n de su alma.
Entierro.
Judiada (reanudaci6n del entierro).
Venida de los angeles por el cuerpo.
Venida retrasada de Santo Tomas.
Corop.aci6n de la Virgen por la Santisima Trinidad.

La numeraci6n romana asignada a las nueve grandes escenas servira
para compararlas con los rasgos elementales, ya que estos se acomodan y
se incluyen en aquellos como pormenores o detalles descriptivos. Su correspondencia se ve al asignar a cada gran escena la serie de rasgos menores
que abarca, y que van seiialados con guarismos o numeros arabigos. He
aqui, pues, las dos columnas correspondientes:
2. Grandes escenas
I. Oraci6n de la Virgen
con las Marias

II. Descendimiento del angel
con la palma.

Rasgos elementales

1. Las Marias son invitadas ala ple-

garia.
2. Oraci6n en Getsemani.
3. Oraci6n en el Calvario.
4. Oraci6n ante el Sepulcro.
5. Descendimiento del angel con la
palma.

6. Anunciaci6n a Maria de su muerte
para el tercer dia.

8. Maria le suplica por la venida de
los Ap6stoles.
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III. Llegada de los
Ap6stoles.

9. Venida de S. Juan.
10. Dhilogo con Maria acerca de la
palma.
11. Venida de S. Pedro.
13. Venida de los demas Ap6stoles.
14. Santiago en traje de peregrina.

IV. Muerte de Maria y
Asunci6n de su alma.

15. Muerte de Maria.
16. Alma representada por una pequefi.a imagen.
18. El alma de Maria es llevada al cielo
por los angeles (v. infra 35).

V. Entierro.

19. Suplica de los Ap6stoles a las Marias.
20. Los vecinos son convocados.
21. La palma es concedida a Juan.
22. Canto del salmo In exitu.
23. S. Pedro lleva una capa pluvial.

VI. Judiada.

24. Los judlos se aperciben del hecho

y tratan de secuestrar el cuerpo.
25. Luchan con los Ap6stoles. Especialmente los sumos sacerdotes o
Prohombres, cuya preeminencia se
muestra por la vestidura del "efod".
27. Castigo de las manos pegadas al
feretro.
'
28. Arrepentimiento.
29. Suplica de intercesi6n a S. Pedro.
30. Este les exige como condici6n para
salvarse del apuro que crean en la
Virginidad de M.
31. Perd6n, bautismo con la palma,
curaci6n.
32. Se suman a la comitiva.
33. Incensaci6n por parte de S. Pedro.·
VII. Venida de los angeles por el cuerpo.
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34. Acto de la sepultura.
35. Bajan los angeles en el Araceli,
llevando instrumentos de cuerda.

VIII. Venida retrasada
de Sto. Tomas.

36. Llega con retraso de las Indias.
37. Presencia laAsunci6n con los Apostoles.

IX. Coronaci6n de la
Virgen.

40. Coronaci6n de la Virgen por la
Stma. Trinidad.

Rasgos tradicionales
Estos son, pues, los rasgos elementales que corresponden a las nueve
escenas. En su enunciado subr!l-yamos la palabra mas determinante del
rasgo.
Se puede notar que en esta lista de 40 rasgos que vienen a matizar la
narraci6n o descripci6n de las nueve escenas fundamentales, se han saltado
unos cuantos numeros: 7, 12, 17, 26, 38 y 39. Esto tiene su explicaci6n.
En el Misterio de Elche {allan precisamente esos seis rasgos para poderse
acomodar del todo a la completa y acumulada tradici6n de los Ap6crifos.
Probablemente no hay una sola de las narraciones anteriores que contenga
los 40 rasgos. Sin embargo, a la altura hist6rica de la composici6n del
Misterio de Elche era de esperar que se hubieran incorporado la mayor parte
de estos seis rasgos que faltan y que son tan comunes a la tradici6n inmediatamente anterior. Su defecto en Elche puede ser considerado como una
anomalia dentro de dicha tradici6n. Precisamente esta anomalia es un
indicio mas que nos puede guiar a la identificaci6n de la fuente mas directa
o inmediata. Porque, o bien el compositor del drama de Elche ha encontrado
un arquetipo que imitar donde faltan esos rasgos, o por su cuenta los ha
suprimido, o se han perdido en Elche a lo largo del tiempo transcurrido
entre la composici6n de la obra y la redacci6n del consueta que ha llegado
a nuestros dias como patr6n al que se ajustan las representaciones. Ahora
bien, de estas hip6tesis podemos rechazar la segunda y la tercera, siempre
y cuando seamos capaces de encontrar el arquetipo defecluoso que puede
. haber servido de modelo a un autor que muestra ser artista pero no erudito,
y no preocupado por tanto en averiguar si tal modelo se ajusta o no a cualquier tradici6n anterior. Es mucho mas improbable pensar que tal autor
haya tenido algun motivo en su criterio particular para suprimir, por su
cuenta, rasgos tan marcados y tan constantes; y tambien es improbable
que, habiendo conservado lo demas, la poblaci6n de Elche haya tenido el
descuido de extraviar seis fragmentos que no se encuentran en una pagina
sino que estan diseminados a lo largo de la obra.
Estos son, pues, los rasgos que faltan en el Misterio:
7 (del II): Petici6n al angel de no ver al Demonio ala hora de la muerte.
12 (del III): Llegada del ap6stol S. Pablo (que haria el numero 13
entre los ap6stoles, contando a Santo Tomas).
17 (del IV): Venida de Cristo en.persona a tamar el alma de la Madre
(despues, tambit~n a tamar el cuerpo resucitado).
26 (del VI): Milagro de la ceguera de los judios. (Esta solo el milagro
de las manos pegadas).
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38 (del VIII): Santo Tomas recibe de manos de la Virgen, que esta
subiendo a los cielos, la cinta de su vestido.
39 (del VIII): Santo Tomas hace comprobar a los demas Ap6stoles el
hecho de que el sepulcro esta vacio1 •
De estos seis rasgos destacan, por la insistencia con que son atestiguados por las fuentes, el 12 (venida de S. Pablo) y el 17 (venida de Cristo en
persona). Especialmente este ultimo se halla afirmado con tanta constancia y con el enfasis de ser algo tan central en toda narracion anterior, que
querer explicar su defecto en Elche produciria a todo investigador de las
fuentes no pocos quebraderos de cabeza (cosa que puedo decir por experiencia).
He de precisar en este punto que la ausencia de los rasgos _12 y 17
no es tan segura en Elche que excluya, de entrada, la hipotesis de una
atrofia sufrida por el consueta con el correr de los tiempos.
He aqui el fundamento de esta sospecha y su posible camino de solucion. Tanto el consueta de 1639 como el de 1709 dicen al principia del acto
segundo que, detras de S. Pedro y S. Juan, sube al estrado S. Pablo (Sent
Pau). Ahora bien, a este apostol no se le da parlamento alguno ni actua
en los ternarios musicales donde se incluye a los otros dos apostoles mencionados y a un tercero, que no se nombra en estos consuetas, pero que en el de
Soler Chacon (1625) es Santiago. S. Pablo es incluido en el numero de
apostoles que, incluyendo tambien a Santo Tomas, es de doce y no de
trece. Cabe sospechar que su inclusion es debida a una falsa interpretacion
de los copistas de estos dos consuetas y no al proposito expreso del autor
del Misterio. Sabemos que S. Pablo no es uno de los doce apostoles del
dia de Pentecostes, que son los que actuan en Elche. Su inclusion en los
demas apocrifos asuncionistas siempre destaca por una intervencion muy
especial que se le otorga en el dialogo y que, por cierto, no existe en Elche.
Por lo tanto, podemos concluir que S. Pablo no aparece en la escena del
Misterio, siendo solo nombrado por error de los copistas.
En cuanto al rasgo 17, se sospecha de su primitiva presencia desaparecida
con el tiempo en el Misterio de Elche. Esta sospecha, bien remota, se funda
en el hecho de que, de costumbre, es sacerdofe el angel central del Araceli,
el que toma el alma de Maria. Esta funcion corresponde a Cristo en los apocrifos que le incluyen. 1,Es esto una reminescencia de su primitiva presencia?
1 La admisi6n de este rasgo nos obligarfa, sin embargo, a modificar el 37 (ver supra),
suprimiendo de elias palabra con los demas Ap6stoles, ya que el rasgo 39 sup one que s6lo
Tomas ha presenciado la Asunci6n, como podremos comprobar mas,adelante.

52

Rasgos tradicionales
La duda es fortisima, ya que tambien este seria el primero y el unico caso
en que Cristo aparece permaneciendo mudo, siendo, como debe ser, el personaje mas importante del drama. La condici6n sacerdotal del angel mayor
puede tener otras explicaciones, ya que, como en adelante se vera, fue en
principia bastante usual que todo personaje adulto representando un papel
de alguna dignidad perteneciese al clero.
La falta de los otros cuatro rasgos, totalmente segura en Elche, puede
ser explicada con mayor facilidad.
El hecho de la presencia o la ausencia de algunos datos reclama un
trabajo de investigaci6n. A partir de estos datos, (como quien tira de los
hilos para sacar los ovillos) vamos a remontarnos al principia de la historia de la tradici6n cristiana por el camino que estos rasgos reunidos en otros mas generales, y, en definitiva, en una narraci6n unitaria y a su modo
completa sobre la muerte y Asunci6n de Maria, han seguido hasta producir
la composici6n del hermoso drama ilicitano.
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SUSTRATO DOGMATICO FUNDAMENTAL

AI empezar el examen del recorrido de la tradici6n que ha desembocado
en el drama de Elche, no podemos olvidar que, a pesar de la licencia fanta:.
siosa con que fueron creadas las narraciones ap6crifas de la Asunci6n de
Maria, todas han tenido como punto de referenda, o mas todavia, como sujeto sustancial de su relato, una verdad de fe de la religi6n cristiana: el
maravilloso trdnsifo de Maria desde este mundo a la gloria celestial; de
ahi el nombre generico de Transitus con que se conocen estos relatos ap6crifos.
Se puede afirmar que todos ellos han nacido de una exigencia de la
fe del pueblo, que, por ser pueblo y por ser mediterraneo, sentia la necesidad
de hacer sensible, palpable, epis6dica, una verdad que a duras penas podia
percibir desde sus principios doctrinales mas o menos abstractos. La verdad
de fe, al principio no claramente percibida, ha sido siempre el m6vil de la
composici6n de tales narraciones. Siempre se ha creido que a la Madre
correspondia un transito excepcional, maravilloso, de algun modo equipara-·
ble al transito del Hijo Salvador conocido como misterio de la Ascensi6n.
No siempre se ha sabido con certeza que el transito de la Madre consistiera
en un traslado de su cuerpo en vida (resucitado, o sin haber conocido la
muerte) a la gloria de los cielos. Alguna vez, en efecto, se ha tratado de limitar la condici6n maravillosa de este transito a un traslado del cuerpo
muerto, aunque incorrupto, a los pies del Arbol de la Vida del viejo Paraiso
terrenal1•
Siempre ha estado latente la creencia de que la condici6n maravillosa
del transito de Maria afectaba a su cuerpo, de modo que singularmente se
distinguiera su paso a la otra vida del de los demas, que hemos de pade1 Ver M. Juam, La Mort ell' Assomplion de la Sainte Vierge, pp. 168-169. Cfr. C. BALI~,
Testimonia de Assumplione Bealae Virgin is Mariae ex omnibus saeculis, vol. 1., pp. 22-23,
en su interpretaci6n del ap6crifo griego del Ps. Juan Evangelista.
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cer la corrupci6n del sepulcro hasta el dia de la resurrecci6n de la carne1 •
Poco a poco se fue abriendo paso, dentro de los mismos ap6crifos, la creencia
clara en la muerte, resurrecci6n y asunci6n en cuerpo y alma de Ia Madre
de Cristo al Reino celestial. No hace falta decir que esta creencia se halla
definitivamcnte establecida en Ia conciencia del pueblo cristiano, aun sin
contar con una definici6n solemne del Magisterio de Ia Iglesia, en el momento en que aparece nuestro Misterio de Elche. Ya algunos de los ap6-.
crifos mas antiguos muestran con claridad la profesi6n de Ia misma creencia, y muestran con ello ser un antecedente mas directo del ''Misterio".
Esto sera comprobado en los siguientes capitulos. Ahora nos interesa el
hecho de que toda Ia tradici6n de los relatos asuncionistas descansa sobre
una base firme, aunque a veces oscuramente reconocida, que es el hecho
• dogmatico de la Asunci6n. Por debajo de toda Ia hojarasca de ficciones
fantasticas, que trataban de acomod~rse al gusto sensorial y milagrero
del pueblo mediterraneo, echando mano de la analpgia de otras narraciones
biblicas, parece como si el Espiritu Santo hubiera ido asentando con firmeza
la creencia en ese nucleo de verdad que hoy es claramente dogmatico. Los
ap6crifos, conforme avanzaba el tiempo, fueron respetando y afirmando cada
vez mas y, por tanto, de algun modo trasmitiendo este nucleo de verdad
como un tronco firme al que no dafia el revestimiento de una hiedra de
fantasia, puesta mas para avivar el gusto que para proclamar dicha verdad.
l. Cuai es ese hecho dogmatico sustancial que se ofrece como sustrato
previo a la composici6n del primer relato ap6crifo? Hoy el Magisterio de
Ia Iglesia responde claramente a esta pregunta: la asunci6n en cuerpo y
alma de Maria a la gloria celestial. La Iglesia afirma este hecho dogmatico
como un acontecimienlo de tal modo presente en Ia historia de este mundo
que podria ser descrito y narrado, como han podido ser descritos y narrados
otros hechos dogmaticos, tales como la muerte, Ia resurrecci6n y la ascensi6n de J esucristo, ya sea en su mismo acontecer ya sea en otros acontecimientos que son su resultado (como es el caso de Ia resurrecci6n, que en
si misma no narran los Evangelios). Algo ocurri6 en el transito de Marta
1

Cuando en este privilegio se ha crefdo justificada la inclusi6n de otras criaturas humanas, COil.lO los profetas Elias y Henoc o S. Juan Evangelista, entonces se ha elevado
el privilegio de Marfa por encima de todos ellos, afirmando claramente la Asunci6n del
cuerpo resucitado a la gloria. De cualquier forma, siempre el Tr{msito de Marfa se ha
sentido como una gracia singular no compartida por nadie que este por debajo de Cristo,
hasta el dfa del Juicio Final. Ver sobre esto mi obra, G. GIRONES, La Virgen Maria en
la liturgia mozdrabe, Anales del Seminario de Valencia, 7, 1964, pp. 81ss y 87 ss.
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que no s6lo justifica la definici6n dogmatica sino el intento de plasmarla
y extenderla con todo pormenor en una narraci6n.
En realidad, del transito no sabemos mas que lo que nos dice nuestra
fe, ya asintiendo a la definici6n dogmatica, ya tratando de afirmar algo
{la muerte de Maria) que hoy se puede presentir como futuro dogma; de
este modo fue presentido el hecho de la asunci6n antes de ser declarado dogma. De lo que dicen los ap6crifos, de lo que, imitandolos, describe el Misterio de Elche podemos aceptar como un hecho real estos datos escuetos:
1. Maria muri6. 2. Resucit6. 3. Fue asumida inmediatamente al cielo en
cuerpo y alma. Todo lo demas es puro revestimiento de evocadora fantasia1•
Ahora bien, estos tres elementos estan presentes tanto en el Misterio de
Elche como en la mayor parte de los ap6crifos, constituyendo la sustancia
veridica de la narraci6n, que justifica la tolerancia con que hoy se contempla el revestimiento de fantasia que esta encaminada a promover el
gusto en la creencia de aquel nucleo verdadero.
De los tres datos que consideramos como verdaderos, uno solo es
dogmatico: el tercero. El segundo esta condicionado por la afirmaci6n o
negaci6n del primero, porque, si es verdad que la Virgen muri6, entonces
para ser asumida con el cuerpo animado por el alma, como es exigido por
el dogma, debi6 uoluer a la uida (esta es, por tanto, una afirmaci6n condicionalmente dogmatica). El primer dato {la muerte) no es dogmatico,
no esta definido por la Iglesia, pero es tal la constancia y la claridad de su
afirmaci6n a lo largo de la Tradici6n del Cristianismo, tan autorizado el
modo de profesarlo en esa plegaria universal que es el Rosario 2, y tal su
conveniencia con el resto de las afirmaciones dogmaticas, especialmente
con la muerte de Cristo (cumbre de su destino que la Madre se someti6 a
compartir como esclava), que podemos claramente afirmarlo como una
verdad cierta y comun, cuya negaci6n no constituye, hoy por hoy, una
herejia, pero pienso podria ser tenida como error3.

· 1 Considero atinado el juicio de M. Juam, p. 167 ss, que descarta el valor hist6rico de
los ap6crifos. En cambio no me parece aceptable Ia afirmaci6n de J. M. BoVER Y OLIVER
Los ap6crifos y Ia tradici6n asuncionista, pp. 99-118, que se basa en conjeturas de escaso
fundamento, para dar por valida Ia hisloricidad de muchos de sus rasgos.
2 Se dice habitualmente en el rezo del R.osario: "el.cuarto misterio glorioso e~ Ia Muerte
y Asunci6n de Ia Virgen a los cielos".
3 Puede verse sobre esto mi libro: G. GmoN:Es, La Hwnanidad salvada y salvadora
publicada por Anales del Seminario de Valencia, series theologica 1, Valencia, 1969,
p. 38.
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Estos tres hechos han podido ser materia narrativa en la medida en
que se les puede considerar presentes a la experiencia de la historia de este
mundo (o al menos como aptos para estar presentes). Esto no significa que
sean realidades totalmente hist6ricas, ya que por lo menos el hecho de la
asunci6n se le puede considerar en el limite entre lo hist6rico y lo celestial
o metahist6rico (es un trdnsito ), pero se presta a ser narrado tanto della do
de la historia (la marcha de este mundo), como de la metahistoria (el ingreso en lo celestial), siempre y cuando Dios haya permitido que la presencia de lo celestial (es decir, de los angeles o del mismo Cristo ya glorioso)
se ofrezca al testimonio de este mundo. No se excluye la posibilidad de
una experiencia angelica, que ya se dio en el acontecimiento de la ascenci6n
de J esucristol.
El que estos hechos sean materia adecuada para una narraci6n no
exige que haya existido el testimonio de su acontecer en este mundo (basta
que se les suponga como aptos para tal testimonio). Pudo la Virgen morir,
resucitar y ser trasladada sin testigos, y puede el hecho, a pesar de todo,
pertenecer a lo dogmatico por estar exigido por unos principios contenidos
claramente en la Divina Revelaci6n. Asi es hecho dogmatico la Inmaculada Concepci6n de Maria, de cuya existencia nadie de este mundo, ni
siquiera la madre de Ia Santisima que recibi6 en su seno tal acontecimiento
se haya percatado y haya podido testimoniarlo como un acontecimiento
hist6rico. Basta, pues, que la fe nos exija la afirmaci6n del hecho, para que
seamos capaces de imaginarlo, reconstruyendo un acontecer no necesariamente presenciado.
Es cierto que tales hechos dogmaticos, o predogmaticos, que forman
parte del contenido de nuestra fe, s6lo han llegado hasta nosotros testimoniados por los Ap6stoles. En virtud de Ia misi6n recibida de Cristo2
vivificada misteriosamente por el Espiritu Santo en Pentecostes, los Ap6stoles son el unico medio humano que ha sido capaz de transmitir a Ia historia el contenido completo de la Revelaci6n. Esto explica la propensi6n
de los ap6crifos a imaginar que los Ap6stoles han sido testigos de la muerte
y asunci6n de Maria. Pero, en realidad, tam poco esta presencia de los Ap6stoles ha debido ser necesaria para que la sustancia del hecho dogmatico
se haya podido transmitir de ellos a la Iglesia posterior que la posee en dep6sito para explicarla y enseiiarla progresivamente a traves de los tiempos.
Como hemos dicho mas arriba, insistimos en que bastaria para ello que los ·
1
2

Hechos de los Aposloles, 1,10-11.
Ml. 28.18 y paralelos.
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Ap6stoles hubieran testimoniado un cuerpo de Revelaci6n en el que se
contienen unos principios de los que necesariamente tenga que derivar la
afirmaci6n del hecho de la muerte y asunci6n de la Madre de Cristo. Como
para el dogma de la Inmaculada Concepci6n (que es una doctrina de fe que
tal vez s6lo se halle uirtualmente revelada1), tambien la Asunci6n podria
hallarse s6lo virtualmente contenida en principios tales como la Maternidad
divin~ de Maria, que permite a la Madre, desde la raiz mas personal de su
conciencia libre, ser receptora directa e inmediata de toda la gracia de la
salvaci6n que se contiene en la existencia. del Hijo encarnado y en su sucesivo despliegue hist6rico, de tal modo que directamente se aplique a la Madre,
como fruto salvifico, esa asimilaci6n al destino del Hijo que a la Iglesia
s6lo se aplica indirectamente hasta madurar en la futura consumaci6n de
la Parusia.
Desde el punto de vista dogmatico, no estariamos obligados a aceptar
que la Virgen haya muerto antes que cualquiera de los Ap6stoles, ya que
la Revelaci6n transmitida por ellos puede contener hechos futuros, como
es el caso del juicio final. Solo una discreta norma del sentido comun nos
hace sospechar que no es probable que la Virgen muriera' despues que San
Juan Evangelista, ala bonita edad de mas de ciento veinte aiios; asimismo
resulta juiciosa la sospecha de que alguno de los Ap6stoles se cuidara de
la Madre del Salvador, especialmente San Juan, a quien le fue confiada por
Cristo.2
Estas conjeturas, cayendo estrictamente del lado terrenal del asunto,
pueden haber sido las que movieran, al cabo de pocos siglos, el interes por
escenificar el hecho dogmatico, misteriosamente transmitido tan s6lo por
formar parte del cuerpo de la Revelaci6n. Se imagin6 a los Ap6stoles en
torno al !echo mortuorio de Maria en el momento de expirar, permitiendoles ser testigos de los acontecimientos de Ia asunci6n, que inmediatamente, o a muy corto plazo, debieron desarrollarse3 • Desde el punto de
vista estrictamente dogmatico, nada repugna a que las circunstancias externas de este hecho quedasen ocultas a los ojos de cualquier superviviente,
siempre y cuando Io refirieramos a las circunstancias externas, Io cual ven-

1

Ver mi obra citada en la nota 3 p. 56, en sus paginas 106-107.
Cf. Jn 19,25-27.
Los principios dogmaticos exigen que, a1'm suponiendo el hecho de la muerte, no
se demore la Resurrecci6n y la Asunci6n, ya que estas aparecen como un privilegio que
consiste precisamente en recibir de inmedialo lo que los demas esperamos para el futuro
remoto de la Parus!a.
2
3
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dria a justificar el agnosticismo demostrado por S. Isidoro sobre la muerte
de la Virgen.l
Digamos en conclusion: la sustancia del hecho que pertenece o puede
con el tiempo pertenecer al dogma, lo que ya creemos con seguridad, se
halla transmitido en el Misterio de Elche y precisamente como nucleo
central de todo su cuerpo de narraci6n. Los rasgos que mas escueta y directamente contienen la confesi6n de este hecho, entre los grandes rasgos
o escenas son: el IV, VII, y IX, y entre los rasgos elementales el 15, 35,
37 y 40. Este es el nucleo que, desde el campo doctrinal revelado por medio
de los Ap6stoles en el siglo I, aunque contenido s6lo de un modo virtual,
ha pasado a las narraciones ap6crifas que, mas pronto 0 mas tarde, han venido
a profesarlo con claridad sin que tuvieran que apoyarse en el hecho hist6rico
en si, que es reclamado como real por los principios de la Revelacion, pero
que nadie sabe c6mo se ha dado en la realidad.
Lo demas es ficci6n, explicada por el afan sensorial y por el gusto de
apreciar concreta y realisticamente la verdad de fe por parte del pueblo.
Una ficcion que, si no es muy descabellada (como no lo es en Elche), encuentra cierto fundamento en las conjeturas del sentido comun (en un cierto
naturalismo o antropomorfismo en la explicaci6n de los Misterios dogmaticos,
que es consecuente al hecho central de la Encarnaci6n del Verbo). Una vez
que Dios se ha hecho humano, es natural que todo lo que sigue a su encarnaci6n se explique al modo hist6rico humano, y, en consecuencia, es natural
que los misteriosos efectos que la Encarnacion produjo en la Madre, se traten
de exponer aplicandole a ella unos rasgos hist6ricos similares a los que el
mismo Evangelio aplica al misterio del Hijo Redentor. Un ejemplo tipico
de esta asimilacion es la supuesta venida retrasada de Santo Tomas, que
esta calcada de la similar escena evangelica de la Resurrecci6n de Jesucristo 2 •
A continuaci6n vamos a rastrear el testimonio hist6rico de este nucleo
dogmatico contenido en las ficciones narrativas de los ap6crifos, de los que
el Misterio de Elche es la derivaci6n mas tardia3 •
1 S. Ismono, De orlu el obilu Palrum, cap. 67, n. 112. MIONE, PL. 83, 148-149. Cfr.
BALIC, o.c., I, pp. 173-174.
2 Ver Jn 20, 24-28.
3 Los Ap6crifos quieren rellenar lo que de narraci6n parece faltar a la Biblia, con respecto a los hechos dogmaticos, segun el sentir del pueblo. Esto explica que abunden los ap6crifos de la Asunci6n de Marfa y de la Infancia de Jesus, y no abunden en cambio los de
la Pasi6n y Muerte del Senor, que con minucioso detalle son narrados por los Evangelios.
Es evidente que la Asunci6n como hecho esta ausente en la Biblia a pesar de ciertas insinuaciones como la de Apoe. 12, 1ss. y Ps. 131,9.
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En el pr6logo del transitus Iatino del pseudo-Melit6n de Sardes aparecen estas palabras que aluden a otro ap6crifo anterior:
"Recuerdo haber escrito muchas veces de un tal Leucio, que, habiendo
convivido con los Ap6stoles junto conrriigo, insert6 en sus escritos ciertas
noticias de los Hechos de los Ap6stoles con falso prop6sito y animo
temerario, apartandose del camino de Ia justa verdad; mucho y variado
fue lo que dijo de sus milagros; mucho false6 de su doctrina, afirmando
que ensefiaron de otra manera, y tratando de fundar en palabras de ellos
sus nefastos pensamientos. Y, por si esto no le bastara, tambien el transito de Ia bendita siempre virgen Maria Madre de Dios deprav6 de modo
tan impio que hoy resulta abominable en Ia Iglesia de Dios no solo Ieerlo
sino incluso escucharlo"1•
A partir de estas palabras, el desconocido autor trata, en consecuencia,
de corregir la falseada versi6n del Transitus de Leucio, afirmando fundarse
en las palabras que ha oido de boca del propio S. Juan Evangelista 2• Ahora
bien, el contenido del relato que continua pennite sospechar que el autor,
falsamente identificado con el obispo Melit6n de Sardes, pudo fingir tanto
el relato como el nombre a quien, por darle autoridad, atribuy6 su creaci6n.
Se supone, en efecto, que Melit6n de Sardes pudo conocer en su infancia a
San Juan Evangelistaa.
1 "Saepe scripsisse me memini de quodam Leucio, qui nobiscum cum apostolis conversatus, alieno sensu et animo temerario discedens a via justitiae, plurima de Apostolorum Actibus in libris suis inseruit; et de virtutibus quidem eorum multa et varia dixit;
de doctrina vero eorum plurima mentitus est, asserens eos aliter docuisse, et stabiliens
quasi ex eorum verbis sua nefanda argumenta. Nee solum sibi sufficere arbitratus est,
verum etiam transitum beatae semper virginis Mariae Genitricis Dei, ita impio depravavit stylo, ut in Ecclesia Dei non solum Iegere, sed etiam nefas sit audire". MIGNE, Patrologia Graeca, 5 col. 1231.
2 MIGNE, PG. 5, ibid.
3 MIGNE, PG 5, cols. 1155-58, siguiendo testimonios que dice ser antiguos, supone que
muri6 no mas tarde del afio 177, pero 0. BARDENHEWER, Geschichte der Altkirchlichen
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No es probable que fingiera el hecho de conocer la existencia de otro
relato precedente, puesto que el afan de refutarlo es precisamente lo que
le mueve a escribir. Esta conclusion ha inducido a muchos investigadores
a buscar el desconocido precedente del pseudo-Melit6n: el atribuido a un
tal Leucio. Este seria, en el orden cronol6gico, el primer transitus de la
historia.
Martin Jugie considera, en efecto, al pseudo-Melit6n como uno de los
tipos mas primitivos dentro de la serie de ap6crifos asuncionistas. Jugie
calcula que apareci6 sobre el afio 550; es probablemente aventajado en antigiiedad tan solo por un cierto relato siriaco del siglo V, que inspir6 a S.
Gregorio de Tours; tambien supone que dicho relato puede ser el pretendido
Transitus de Leuciol.
El P. Jose Ma. Bover, S.J., gran estudioso de los ap6crifos asuncionistas,
viene de igual modo a concluir que el pseudo-Melit6n deriva de un arquetipo sirio (Libellus de exequiis B. V. Mariae), que seria la forma mas antigua
entre los relatos ap6crifos, cuyo unico antecedente podria ser el mencionado
Leucio, que se supone escrito en el siglo 112. Pero Bover discrepa de Jugie
al afirmar que el Transitus W, descubierto por Wilmart, el de Juan de
Tesal6nica (ambos considerados posteriores por Jugie) y el pseudo-Melit6n,
derivan paralela y directamente del arquetipo siriaco.
Por otra parte, el investigador frances Antoine Wenger coincide al
afirmar que el ap6crifo siriaco del siglo V es el mas viejo de los conocidos;
en esto concuerdan los franciscanos Donato Baldi y Anacleto Mosconi, que
sin embargo hacen remontar su,origen a una epoca anterior al s. V3 • No
parece quedar muy clara la interdependencia entre Juan de Tesal6nica,
Transitus W y pseudo-Melit6n; asunto que nos puede interesar en cuanto
que nos lleva a encontrar el mas primitivo antecedente literario del Misterio
de Elche.
Literatur, I, Darmstad, 1962, p. 455, reconoce la oscuridad de las noticias sabre la vida
de este Santo Padre, que en todo caso debi6 morir antes del afio 195.
1 JUGIE, o.c., p. 106 ss. En articulo anterior titulado"La litterature apocryphe sur la
mort et 1' Assomption de Marie a partir de la seconde moitie du VI siecle", Echos d'Orient
29 (1930), 265-280, el mismo autor supone que el pseudo-Melit6n es la versi6n latina de
un texto siriaco del siglo V, s6lo aventajado en antigiiedad por el posible Leucio, que
entonces no se atrevi6 a identificar.
2 J. M. BovER, S.J., Los Apocrifos y la tradicion asuncionista, especialmente las paginas
102-103.
3 A. WENGER, L'assomption de la T. S. Vierge dans la tradition byzantine du VI au
X siecle. (Ver el interesante esquema de la p. 66). Cfr. D. BALDI, OFM., A. MoscoNr,
OFM., L' Assunzione di Maria SS. negli apocrifi, pp. 73-125.
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Por ahora, podemos retener como segura la conclusi6n en la que coinciden todos los autores: el mas primitivo ap6crifo asuncionista debe ser el
de Leucio. Algunos (Jugie) tratan de identificarle con el conocido precedente
siriaco del pseudo-Melit6n y otros simplemente lo dan por desconocido.
Grande ha sido el interes que ha despertado en mi el mas reciente
estudio sobre ap6crifos asuncionistas que trata de un texto etiope al que
su editor y traductor, Victor Arras, considera audazmente como la versi6n
genuina del supuesto Leucio.1 No ha faltado algun comentarista que, aceptando como buena dicha afirmaci6n, atribuyera con manifiesta alegria el
origen del texto al siglo 112.
Al estudiar detenidamente la versi6n latina del texto etiope, bien que
el editor confiesa que procede de c6dices manuscritos notoriamente tardios
(siglos XV al XVIII), no se puede dejar de reconocer algo que hace verosimil
su atribuci6n a aquel famoso Leucio: el caracter extremadamente descabellado de toda la narraci6n, que en ciertos pasos roza la irreverencia y en otros
viene a caer en la herejia. Esto podrfa justificar, en efecto, la dura critica
de la introducci6n del ap6crifo del pseudo-Melit6n y su afan de purificar
dicho relato de tales blasfemias3 • A pesar de to do, nadie ha podido demostrar
que la totalidad de los escritores etiopes haya quedado tan aleccionada
por la critica del pseudo-Melit6n que ninguno de ellos se haya atrevido a
seguir escribiendo disparates en los siglos posteriores. Tales relatos han
continuado hasta la& puertas del siglo XV, en que aparece su primera cons-

1

CSCO, vols. 342-343, Scriplores aelhiopici, tomi 66 et 67: De Transitu Mariae Apocrypha Aelhiopice, (VICTOR ARRAS edidit et interpretavit). Louvain, 1973. Ver especialmente Ia introducci6n de ambos volumenes, p. v.
2 B. BAGATTI, OFM., Chronica di Terra Santa, pp. 456-9 en MAR. 36, 1974. Cfr. Ia
misma revista, Chronica del Belgio, p. 116.
3 Ver supra, p. 60. Para que e(Iector se haga una idea de este caracter disparatado del
relato etfope, diremos en resumen que en el aparece Jesucristo contando a su Madre
las peripecias de Ia huida a Egipto, en Ia que, aparte de una extrafia prolijidad, queda
malparada Ia conformidad a Ia Providencia de Maria y Jose. Despues, en un viaje dantesco ai lnfierno desde el Paraiso Terrenal, tanto Ia Virgen como los Ap6stoles interceden
ante el Senor por algunos condenados, Iogrando para ellos tres dias de refrigerio. En
cuanto a Ia actividad de los Ap6stoles, despues de una extraiia comparaci6n en el estilo
de predicar de Andres, Pedro y Pablo, aparece Ia peregrina peripecia de estos dos ultimos
que, devueltos al mundo encima de una nube, para que Pablo se estrene en Ia lucha
contra el Demonio, aterrizan en Roma, para curar a Ia hija del rey a quien un ave extraiia ha vaciado un ojo de un picotazo, resultando ser el ave otra pmjer que sufre hechizo
por sus pecados. Esto parece coincidir con Ia depravaci6n que sobre los hechos de los
Ap6stoles y el Transito de Marfa denuncia el pseudo-Melit6n.
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tancia en los codices, siendo en tal caso derivados y no fuentes de los ap6crifos que tienen con ellos algun rasgo en comun. Sin embargo, no faltan
otros indicios sobre su origen remoto, como veremos despues.
Digamos de momento que si expurgasemos este "Liber Requiei" etiope
de todos sus excesos fantasmag6ricos que no aparecen en los ap6crifos mas
afines a la sobria y sensata narraci6n de Elche, podriamos detectar en que
medida ha pasado por el, en linea recta o como una ramificaci6n marginada,
el cuerpo de tradici6n que ha desembocado en Elche.
La narraci6n etiope contiene los seis primeros de entre los nueve gran des
rasgos en que hemos articulado el Misterio de Elche1• El septimo esta modificado en el sentido de que el cuerpo de Maria es trasladado por los angeles
al Paraiso terrenal, junto al Arbol de la Vida, y solo alii experimenta Ia resurrecci6n. Los grandes rasgos VIII y IX simplemente no existen.
En cuanto a los rasgos elementales2, hay que advertir que el 5, uno de
los mas tipicos y de los mas constantes .en toda la tradici6n (presentaci6n
de la palma por parte de un angel), esta alterado de un modo extraii.o:
Maria recibe no una palma sino un libro que a lo largo de.la narraci6n juega
el mismo papel que la palma en todas las demas narraciones. Estan despues,
el 6 (tambien alterado, pues la resurrecci6n se anuncia para el cuarto dia
y no para el tercero); 7 (falta en Elche); 8, 9, 10 (con la alteraci6n ya mencionada); 12 (tambien falta en Elche); 13, 15, 16, 17 (no esta en Elche);
18 (el alma recibida de Jesus es tomada por el angel S. Miguel); 19, 20, 21
(con alteraci6n: Juan es invitado no a llevar la palma sino a cantar primero);
el 22, 24, 25, 26 (ceguera de los judios, que no esta en Elche); el 27, 28,
29, 30 (con alguna variaci6n); el 31 (cambiando la palma por una hoja del
libro) y el 34. Se encuentra a veces aproximada coincidencia, y otras
coincidencia exacta, en 21 de los 30 rasgos elementales que en Elche corresponden a las seis primeras escenas, y ademas estan los 4 rasgos que,
faltando en Elche, suelen darse en los demas ap6crifos, correspondiendo
igualmente a dichas escenas. Si tenemos en cuenta que inuchos de los rasgos
que faltan pertenecen a fuentes plasticas y escenicas tardias, mas bien que
a fuentes literarias (como son, el 14: traje de peregrina de Santiago; o el
23: la capa pluvial de Pedro), se podra concluir que la extraii.a narraci6n
etiope pertenece claramente al gran cuerpo de esa tradici6n que tratamos
de investigar.

1

2

Ver supra, pp. 49-50.
Ver supra, pp. 49-50-51.
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La escena septima, que notablemente difiere de Ia de Elche, coincide,
por una parte, con el Transitus W, y por otra parte, con el "Libellus de
exequiis B. V. Mariae" del codice siriaco del siglo V, tenido hasta ahora
como el documento seguro mas antiguo sobre los apocrifos de Ia Asuncion.
He aqui Ia importancia del descubrimiento de Ia narracion etiope.
El primitivo texto siriaco es un fragmento que empieza su narracion
despues del entierro de Maria1 ; se supone que corresponde a Ia transcripcion de un relato cuyas primeras hojas se han perdido. Lo que ha quedado
en el fragmento narra Ia disputa de los Apostoles sobre el estilo de predicar,
el viaje de todos al Paraiso, Ia intervencion de Jesus y los angeles, sobre
todo S. Miguel, la resurreccion de Maria al pie del Arbol de Ia Vida, y el
viaje de todos a las regiones de ultratumba. Todo esto se encuentra como
en Ia narracion etiope, aunque no con tanta fantasmagoria, y prescindiendo
del viaje posterior de los dos Apostoles.
Toda Ia narracion etiope, por lo tanto tambien la parte del fragmento
siriaco suprimiendo de una y de otro el exceso fantasioso, coinciden con Ia
narracion que ha llegado a nuestros dias en un tipo de apocrifo que es llamado Transitus W por haber sido descubierto por Wilmart, y que a su vez
coincide, excepto en los rasgos finaies, con Juan de Tesalonica2 • En Ia
cuestion debatida por Jugie y Riviere acerca de cual de los dos (Juan de
Tesalonica, que es griego, o Transitus W, que es Iatino) es anterior3, parece
que podemos inclinarnos a favor de Ia precedencia del Transitus W, ya que
coincide con el fragmento siriaco que hasta ahora nos da la clave de la mayor
antigiiedad: Juan de Tesalonica parece haber efectuado una posterior "correccion" sobre aquel texto.
Pero aun podemos aiiadir otra conclusion no menos interesante: el
Transitus W, que por ser Iatino y conocido en Occidente, hasta el siglo
XIII, es el que nos interesa teniendo en cuenta que su origen es mas antiguo
que Juan de Tesalonica y que es tambien anterior al pseudo-Meliton con
el que da muestras de clara interdependencia (uno de los dos ha de depender
del otro). Esta afirmacion se funda en el hecho de que el Transitus W se
encuentra contenido en un apocrifo anterior, del que el texto siriaco es una

1 Encontramos resumida esta narraci6n en la mencionada obra de JuaiE, p. 108.
2 Ver JuaiE, o.c., pp. 151-153. La coincidencia con Transitus W es casi literal en los
libros II y III (los menos extravagantes) del relato etfope.
a Ver BALDI y MoscONI, a.c., p. 106. Ver J. M. BoVER, La Asuncion de Marla en el
Transitus W y en Juan de TesalOnica. Este articulo y el mencionado arriba p. 61 nota 2
forman parte de su libro La Asuncion de Marla. Cfr. A. WENGER, o.c., p. 66.
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muestra segura pero incompleta y el texto etiope es una muestra completa.
Ademas, de la comparaci6n de estos dos ultimos se deduce que el Transitus
\V procede del arquetipo que ellos muestran por via de reducci6n o expurgaci6n de fantasias desmesuradas para el buen gusto de los autores que los
imitaron. Se trata, pues, de una expurgaci6n anterior y distinta a la del
pseudo-Melit6n, que es aun mas severa y reductora. El siguiente grafico
puede explicar la procedencia del Transitus W:
Liber Requiei etiope

Libellus siriaco
Transitus W
Juan de Tesal6nica
El "Libellus" empieza a partir de la sepultura, hasta donde el "Liber
Requiei" etiope y Transitus W + Juan de Tesal6nica son comunes, quitando
en estos los excesos de fantasia del primero. Desde la sepultura hasta la
resurrecci6n en el paraiso discrepa Juan de Tesal6nica pero las otras tres
fuentes son comunes, quitando del Transitus W la discusi6n de los Ap6stoles.
El "Libellus" y el "Liber Requiei" coinciden en un elemento narrativo que ha
sido repudiado por sus imitadores: el viaje de ultratumba. A partir de el,
solo el etiope sigue desbarrando al contar la peregrinaci6n de Pedro y Pablo
de vuelta a este mundo.
Es posible que se demuestre que la sustancia narrativa que ha llegado
a Elche procede de la expurgaci6n del pseudo-Melit6n y no del Transitus
Vv. Bien esta que detectemos d6nde se encuentra esa sustancia narrativa
original que, expurgada por unos y por otros, ha llegado hasta Elche. La
respuesta parece clara: todo lo que se encuentra en el Transitus W es el
reflejo de aquella primitiva narraci6n que vino al mundo envuelta en una
fantasia insoportable para el gusto mas occidental y mas moderno. Con
esto no queremos decir que lo que se vislumbra como fuente ap6crifa en
el relato siriaco y en el etiope fuera compuesto por Leucio en el siglo II.
Solo decimos que muestra ser el arquetipo comun mas antiguo, cuyo primer
derivado es el Transitus \V, el cual, en consecuencia, debe ser anterior al
pseudo-Melit6nl.
1

En esta cuesti6n venimos a coincidir con BovEn, o.c. en p. 64 sin ser tan entusiastas
en cuanto a la veracidad hist6rica de los ap6crifos como testimonio del hecho dogmatico de la Asunci6n . Ver lo que dijimos en el cap. II.
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Comparemos, pues, los rasgos de Elche con los del Transitus W, fundandonos en Ia version del codice de Silqs que, por pertenecer a Ia liturgia
espanola de los Mozarabes, puede Ievantar Ia sospecha (sustentada, entre
otros, por Oscar Espla) de ser un antecedente directo del Misterio de EIche. Pero, dado que esta version mozarabe se halla incompleta, procuraremos suplir su final con las otras versiones tal como las trae Bover en el
articulo mencionado1•
Escolio sobre el rasgo de la palma

El que hemos llamado rasgo 5 aparece definitivamente constituido en
todas las fuentes posteriores a este misterioso precedente etiope que, al
menos en Ia forma en que ha llegado hasta nosotros, presenta un libro en
vez de Ia palma como hemos dicho. l,Es este rasgo dellibro una forma primitiva, corregida despues a causa de otro influjo? AI tratar de responder
a esta pregunta, he encontrado el dato mas probable del origen del rasgo
de Ia palma.
Puesto que este rasgo no parece fundarse en una imitacion biblica (a
pesar de Apoc. 7,9, donde Ia palma se pone en manos de los que han alcanzado Ia victoria, pero no se dice que un angel Ia traiga del Paraiso para
otorgarla a quien va a subir a el), nos inclinaremos a pensar que procede
de un apocrifo. Ahora bien, el unico apocrifo que presenta tal fundamento
es el Evangelio del pseudo-Mateo, como observa muy bien Rafael Ramos
Folques 2.
Efectivamente, en este apocrifo de Ia infancia del Salvador, que narra
su huida a Egipto, aparece una palmera protectora de Ia Sagrada Familia,
a Ia que el Niiio Jesus dirige este parlamento:
Enderezate, palmera, recupera tu fuerza. Desde ahora figuraras entre los
arboles que estdn en el Paraiso de mi Padre.

Mas tarde, al reanudar Ia marcha con sus padres, sigue diciendo Jesus a
Ia palmera:
1 El c6dice de Silos, escrito en el siglo XI, fue publicado por Dom MARIUS FEROTfN,
OSB., Le Liber Mozarabicus Sacramentorum, cols. 786-795. Y tambi{m por M. GoRDILLO,
S.J., La Asuncion de Marla en la Iglesia espanola, siglos VI al XI, pp. 250-269. BoVER
trata del "final" del Transitus W en las prim eras paginas del articulo mencionado en la
p. 64.
2 R. RAMos FoLQu:Es, "El misterio de la palma" citado por A. RAMos FoLQu:Es, o.c.,
pp. 23-24.

66

Las primeras narraciones ap6crifas
Te concedo el privilegio de que una de ius ramas sea llevada por mis angeles y plantada en el Paraiso de mi Padre. Te confiero esta bendicidn,
a fin de que a todos los que hubiesen salido vencedores en alguna lucha se
les diga: tentHs la palma de la victoria.

Sigue diciendo el ap6crifo que mientras asi hablaba (el Senor), apareci6
un angel de pie encima del arbol. Y tomando una de las ramas, vol6
al cielo, llevandola en la mano. Viendo lo cual, cayeron todos prosternados y quedaron como muertos.
Jesus entonces les dijo: 1.,Por que dejais que el miedo embargue vuestros
corazones? No sabeis que esta palma que he mandado trasladar al Paraiso,
estli destinada, en este lugar de delicias, a todos los Santos, del mismo modo
que ha sido reservada para vosotros en el desierto? Y todos se levantaron

llenos de alegrial.
Es indudable que los elementos que en este relato se resumen: la palma,
el angel que la transporta, el paraiso donde es depositada y su destino a
darse a quienes alcanzan la vida eterna coinciden exactamente con los que
conforman el rasgo 5 de la tradici6n ap6crifa asuncionista. Esto viene a
demostrar que tal tradici6n tiene por antecedente, en este punto, al pseudoMateo, o alguna de sus fuentes desconocidas, en todo caso no posterior a los
origenes del siglo VP.
1,Podemos decir que esta fuente indirecta ha provocado una correcci6n
expresa del rasgo dellibro del relato etiope? Es dudoso, porque este ultimo
tampoco parece encontrar fundamento en las Sagradas Escrituras3 • Quizas
el rasgo del libro sea en Ia narraci6n etiope que ha llegado hasta nosotros
una trasposici6n del mismo primitivo rasgo de la palma. En tal caso, si
lo que aparece en el pseudo-Mateo es fuente de Ia elaboraci6n de este rasgo
tradicional asuncionista, entonces el contenido de tal ap6crifo debe remontarse a una composici6n mucho mas primitiva.
1 A. DE SANTos, "Evangelio de pseudo-Mateo," caps. XX-XXI. Los Evangelios Apocrifos, pp. 233-234.
2 A. DE SANTOS, o.c., p. 177.
3 Ver, con todo, Apoc. 10.
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CAPITULO IV
LA VERSION MOZARABE DEL
TRANSITUS W Y EL MISTERIO DE ELCHE

Vamos a establecer una comparaci6n minuciosa entre el Transitus
Iatino que, reflejando Ia mas antigua tradici6n ap6crifa, ha llegado a la
Espaiia medieval, y su posible tributario de Elche. En esta comparaci6n
vamos a expresar en letras ordinarias las coincidencias, en italicas las que
sean casi literales, y en mayusculas pequeiias las discrepancias, que, cuando
sean datos que simplemente faltan en Ia otra narraci6n, en esta se dejaran en
blanco. Insistimos en que Ia narraci6n del Misterio solo aparece completa
combinando el texto y las indicaciones del consueta mas antiguo (de 1625).
Los numeros que aparecen ante el texto del Misterio son los de las estrofas,
enumeradas por Pomares (p. 120 ss). Los numeros delante del texto del
ap6crifo latino corresponden a las columnas y lineas de Ia transcripci6n
de Ferotin. AI pie se ofrece la respectiva traducci6n castellana del latin
y del valenciano.
Misterio de Elche

Transitus W (uersi6n mozcirabe)

Escena I
RASGO

1

rasgo 2
... Passa a la primera estati6
que es lo ort ... y agenollada
cant a.
4. 0 Sanct Verger Getsemani.
etc.

(Alterado el orden: se halla despues de la Escena II).
786/41. Maria ascendit in montem Oliueti.

... Pasa a la primera estaci6n
que es el huerto ... y arrodillada canta
4. Oh, santo vergel Getsemant.

Maria sube al monte de los Olivos

Escena I
rasgo 2
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Transitus W (version mozarabe)

Misterio de Elche
RASGO
RASGO

3
4

Escena II
rasgo 5
... obres la porta del eel y devalla lo nuvol ab lo Angel ab la
palma en lama . .. y comen~a
a cantar:
(Lo vostre Fill)
11. E manam que us la portas
aquesta palma y eus la donas.

786/30. In temporibus illis, cum
esset Maria diebus et noctibus
vigilans et orans post Ascensionem Domini, venit ad earn angelus Domini et dixit ei: Maria
surge et accipe palmam, quam
nunc detuli tibi

6

10. E diu que al ters jorn sens

duptar, ell ab si eus vol apeliar

/34. quoniam infra ires dies adsumta eris.

Sa
SUPLICA DE LA VIRGEN {NS.

y

12

13).

Escena II
rasgo 5
... se abre la puerta del cielo
y desciende la nube con el Angel con la palma en la mano ...
y empieza a cantar:
(Vuestro Hijo)
11. Y me manda que os la trajera esta palma y os lq diese

En aquel tiempo, como perseverase Maria en la oracion (ver rasgo
2) y en la vigilia, dia y noche, desde la Ascensi6n del Senor, vino a
ella un angel del Sefior y le dijo:
Maria, levantate y recibe la palma, que ahora te he traldo,

6
10. Y dice que al tercer dla

sin dudar, E l para sf os quiere llamar.

/34. porque dentro de ires dlas
seras asumida.
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Misterio de Elche

Escena II
rasgo 8b
(Respuesta del angel)
14. Los Ap6stols asst seran y
tots ab brevetat vindran
(regreso del angel)
(entre las estrofas 13 y 16)
. . . Respon lo Angel muntant
lo nuvol ... tancas lo nuvol y
entra en lo eel.

Transitus W (versi6n mozarabe)

/34-35. Et ecce ego mittam omnes Apostolos et venient
/47. Angelus autem qui venerat
ad illam volavit ad celum cum
magno lumine.
787/1. (REVERSA IN DOMO) DEPOSUIT VESTEM • • • ET LAVIT AQUA
OMNE CORPUS SUUM.

Escena III
9

(Antes de la estrofa 16)
Y entra sent Joan Apostol fent
admirations, puja al cadafal
(ver traducci6n) y fa una profunda humillatio agenollat davant la Maria.

(Alterado el orden, porque aqui
viene la convocacion de los vecinos POR MARiA, que corresponde ·
al rasgo 20, escena V, de Elche)
788/2. Subito venit sanctus Iohannes apostolus et pulsavit ostium domus et ingresus est.

Escena II
rasgo 8b
14. Los Ap6stoles aqui estaran
y todos con rapidez vendran

(regreso del angel)
... Responde el angel subiendo a la nube. . . . se cierra la
nube y entra en el cielo.
(Se explica la ausencia de este
rasgo por raz6n del pudor)

/34-35. Yo enviare a todos los
Ap6stoles y vendran.
/47. El angel que habia venido a
ella vol6 al cielo con gran resplandor.
787/1. (VUELTA A CASA) SE QUITO
EL VESTIDO Y

LAVO

TODO SU CUERPO.

CON AGUA

(SIGUE LARGA

PLEGARIA)

Escena III
9

Y entra San Juan Ap6stol hacienda gestos de admiraci6n y
sube al estrado (casa de Maria)
y le hace una profunda reverencia arrodillado ante ella.
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788/2. De repente lleg6 San Juan
Ap6stol y llam6 a la puerta de la
casa y entr6.

La uersi6n mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

Transitus W (versi6n mozdrabe)

Escena III
rasgo 10
16.

SALUTS, HONOR E

SALVA-

(MARIA, ENTRISTECIDA, RECUERDA

MENT, ETC. (ENFATICO SALUDO

A

DEL APOSTOL).

TENER DE ELLA POR RECOMENDA-

JUAN EL CUIDADO QUE DEBE

17. Ai fill Joan e amich meu
etc. (exaltaci6n gozosa en Ia
respuesta de Maria).

(JUAN LE PREGUNTA QUE QUIERE

CION DE JESUS EN EL CALVARIO).
QUE HAGA). (MARIA LE RECOMIENDA CUIDAR LA SEPULTURA Y DEFENDER SU CUERPO ).

18. Ai fill Joan, si a vos plau,
aquesta palma vos prengau, y
la fassau davant portar, quant
me porten a soterrar.

788/20. Tunc Maria introduxit
sanctum Johannem in cubiculum
et ostendit ei palmam luminis,
quam acceperat ab angelo ... Et
dixit ei: Pater Johannes, rogo te
ut hanc palmam accipias, et facies
earn precedere ·ante lectum meum
usque ad sepulturam •..

20.

SIGUE UNA

LAMENTACION

S. JUAN RESPONDE QUE LO HA DE

DE S. JUAN POR LA ANUNCIADA

ACORDAR CON LOS APOSTOLES, MA-

MUERTE DE MARIA.

RIA LE ANUNCIA SU LLEGADA.

I
Escena III
rasgo 10
18. 1Ay, hijo Juan I si os complace, tomad esta palma y hacedla llevar delante cuando me
lleven a enterrar.

788/20. Entonces Maria introdujo a S. Juan en su aposento y
le mostr6 Ia palma luminosa, que
habia recibido del angel . . . y
le dijo: Padre Juan, te ruego que
recibas esta palma y hagas que
preceda mi feretro hasta el sepulcro ..•
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Misterio de Elche

Transitus W (versi6n mozarabe)

Escena III
rasgo 13
Girantse St. Joan als Ap6stols
canta:
21. 0 Ap6stols e germans meus,
veniu, plorem ab tristes veus.

/35. Et sic subito omnes Apostoli in nubibus rabti, depositi sunt

ante ianuam domus Marie.
789/15. Tunc beatus Johannes
apostolus hocurrit illis omnibus,
de domo Marie exiens, dixit: Benedicite me, fratres.

11
(Despues de la estrofa 22)
Entra St. Pere fent admirations
y aplega al cadafal y humillanse agenollat davant la Maria la
abra~ta etc.... y diu (saltamos
a la estrofa 30):
30. 0 Deu valeu y que's asso
de aquesta congregatio?
algun misteri amagat vol Deu
nos sia revelat.

Escena III
rasgo 13 (El saludo de S. Juan al divisar a los Ap6stoles, precede a
la llegada de cada cual, en la
que Pedro se adelanta. Esto
explica que trastoquemos el orden de los rasgos 13 y 11).

11
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Volviendose S. Juan a los Ap6stoles canta:
21. · Oh, Ap6stoles y hermanos
mios, venid, lloremos con tristes voces.
Entra S. Pedro haciendo gestos de admiraci6n, y llega al
estrado y humillandose arrodillado ante la Maria, la abraza,
etc. y dice:
30. 1 Oh Dios, valedme I y
i, que es esto de esta congregaci6n? Algun misterio escondido
quiere Dios nos sea revelado.

789/1. Et sic Petrus positis genibus, expansis manibus ad celos,
oravit Dominum, dicens

Deus omnipotens . . . hostende
nobis secreta tua misteria et abscondita . ..

/35. Y asi de repente To nos (cfr.
Elche escena VIII) los Ap6stoles,
raptados por unas nubes, fueron
depositados ante la puerta de
Maria
789/15. Entonces S. Juan Ap6stol les sali6 al paso, saliendo de
casa de Maria, y les dijo: Bendecidme, hermanos.
789/1. Y asi Pedro, puesto de
rodillas, y levantando las manos
al cielo, or6 al Sefior diciendo:
Dios omnipotente . . . muestranos lo escondido de tus misterios

La version mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

Transitus W (versi6n mozarabe)

Escena III
rasgo 12
(Ver nota en la traducci6n)

788/44.

ET DIXIT APOSTOLUS PE-

TRUS: FRATER PAULE, SURGE ET
ORA PRIOR: QUIA VALDE LETATA
EST ANIMA MEA VIDENDO TE HODIE.

13bis.
(Ante la estrofa 24)
. . . Entren sis Apostols
fent les mateixes admirations
. . . Entren tres Apostols, S.
Jaume y altres dos ... y abracense despres de haver fet admiracions canten ... :

788/37.
Et videntes se invicem, ceperunt
salutare, dicentes:

Escena III
rasgo 12
Nota: que en Elche falta S.

Pablo es evidente porque, aparte de no ser nombrado, los
Ap6stoles que aparecen son
Juan + Pedro + 6 + 3 (que
incluyen Santiago el Mayor) +
Tomas = 12, que s6lo pueden
ser los del dia de Pentecostes,
en que no estaba Pablo).

788/44.

Y DIJO EL APOSTOL PE-

DRO: HERMANO PABLO, LEVANTATE
Y ORA TU PRIMERO, PORQUE MUCHO

SE ALEGRO MI ALMA AL VERTE
HOY.

13bis
. . . Entran seis Ap6stoles ...
haciendo los mismos gestos de
admiraci6n . . . . Entran ires·
Ap6stoles, Santiago y otros dos
. . . y se abrazan despues de
haber hecho signos de admiraci6n, y cantan:

788/37.
Y al verse empezaron a saludarse
entre si, diciendo:

73

Los origenes del misterio de Elche
Misterio de Elche

Transitus W (version mozarabe)

Escena III
rasgo 13bis (cont.)
24. 0 poder del Alt Imperi
Senyor de tots los creats, cert
es aquest gran misteri ser assi
tots ajustats.
25. De les parts de assi estranyes, som venguts molt prestament, passant viles y montanyes, en menys temps de un
moment.

Gratias agimus tibi, Domine, qui
nos hodie in unum congregatos
videre fecisti . . . Nunc autem,
fratres, oremus ad Dominum, ut
notum faciat nobis qua causa nos
hodie hie congregare fecit.
789/20.

(CUENTA S. JUAN LAS PE-

RIPECIAS DE SU LLEGADA. SE SUPONE QUE TAMBIEN LAS CUENTAN
LOS DEMAS, A PETICI6N DE MARIA).

14
(TRAJE DE PEREGRINO DE SANTIAGO).
(SIGUE EL DIALOGO DE MARIA CON LOS APOSTOLES)

31.

LOS MEUS CARS FILLS, PUIX

790/6.

{MARIA LES !\WESTRA LA

SOU VINGUTS, Y LO SENYOR VOS

PALMA Y EL VESTIDO FUNEBRE.

AJA DUT, MON COS VOS SIA ACO-

LES CUENTA LO QUE EL ANGEL LE

MANAT, LO SOTERREU EN JOSA-

ANUNCIO).

FAT

Escena III
rasgo 13bis (cont.)
24. 1 Oh poder del Alto Imperio, Senor de todos los creados I
cierto es este gran misterio ser
aqui todos reunidos.
25. De las partes de aqui extrafias, hemos venido con gran
rapidez, pasando villas y montafias, en menos tiempo de un
momento.

14
(DIALOGO)

31.

MIS CAROS HIJOS, PUES HA-

BEIS VENIDO, Y EL SENOR OS HA
TRAIDO, MI CUERPO OS SEA ENCOMENDADO LO ENTERREIS EN
JOSAFAT.
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Te damos gracias, Senor, que hoy
nos haces vernos reunidos . . .
Ahora, pues, hermanos, roguemos
al Senor que nos declare la causa por la que hoy nos ha hecho
reunirnos aqui.

.

La uersi6n mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

Transitus W (version mozdrabe)

790/21.

(SIGUE AQUI UN PASAJE

LARGO QUE NO TIENE CORRESPONDENCIA EN ELCHE: SE TRATA DE LA
APARICION DE UNA LUZ Y UNA VOZ
MISTERIOSA QUE RECITA LAS PALABRAS DE CRISTO QUE ESTAN EN
MT.

28,20.

PEDRO HABLA CON EL

SENOR E INSTRUYE DESPUES, CON
PALABRAS BIBLICAS, A LAS NUMBROSAS VIRGENES PRESENTES QUE
SUPLICAN SU INTERCESION.
PASAJE DISCORDANTE

ESTE

OCUPA

49

LINEAS).

791/22.

(SIGUE OTRO PASAJE DIS-

CORDANTE, EN EL CUAL MARIA,
AUN CON VIDA, SALE A ORAR, SUPLICANDO AL SENOR QUE LA LIBRE
DE LA SERPIENTE TORTUOSA. AMBOS PASAJES OCUPAN UN

15

POR

CIENTO DE LA EXTENSION DEL RELATO MOZARABE DE SILOS).

Escena IV
(Despues de estrofa 31)
rasgo 15
ACABADA ESTA COBLA ES GITA

791/35.

LA MARIA Y QUEDA MORTA Y DO-

DIA SOBREVIENE UNA LUMINARIA

NENLI UN CIRI BLANC, ETC.

CON

(A LA NOCHE DEL TERCER

SUAVE OLOR.

SE DUERMEN

TODOS-LOS VECINOS-MENOS LOS
APOSTOLES Y LAS TRES MARIAS).

17

/41.

SUBITO ADVENIT IHESUS IN

NUBE

(cum multitudine angelo-

rum).

(CANTA GABRIEL Y MARIA

DIALOGA CON EL SENOR).

Escena IV
rasgo 15 Acabada esta copla se acuesta
Maria y queda muerta y le dim
un cirio blanco, etc.
17

(Ver arriba).
/41.

DE REPENTE VINO JESUS EN

LA NUBE

(con multitud de ange-

les).
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Los orlgenes del misierio de Elche
Misterio de Elche

Escena IV
rasgo 16
(Alterado el orden. Antes de
estrofa 33) ... Obres lo eel y
comen!(a a devallar lo Araceli
ab quatre angels y hu en mig,
que venen per l' anima de nostra Senyora, la qual (imagen)
hu dels Aps. la dona al de en

Transitus W (version mozarabe)

/48.

animam eius
Angelo Michaeli. Et
ipsa erat anima in similitudine
SUSCEPIT DEUS

ET TRADIDIT

~

hominis.

mig.

18
(Despues de estrofa 35).
AI pujar (los angels) !'anima de
nostra Senyora, canten . . . y
en aver muntat lo Araceli ab
!'anima de nostra Senyora ...
etc.

/48 (Ver supra). Suscepit (DEus)
animam eius et tradidit Angelo
Michaeli.

(DIALOGO DE PEDRO CON EL SENOR
ACERCA DE SI LAS ALMAS PROPIAS
SON TAN BLANCAS Y PURAS COMO
LA .DE MARIA).

Escena IV
rasgo 16 Abrese el cielo y empieza a
descender el Araceli con cuatro angeles y uno en medio, que
vienen por el alma de Nuestra
Seiiora, la cual (imagen) uno de
los Ap6stoles la da al de en
medio (al angel mas importante, que puede ser S. Miguel).
18
Al subir (los angeles) el. alma
de Nuestra Seiiora, cantan ...
y en llegando el Araceli arriba
con el alma de Nuestra Seiiora
... etc.
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/48.

TOMO DIOS

SU

alma

Y

LA

al Angel Miguel. Y la
misma alma tenia semejanza de

ENTREGO

un ser humano.

/48. (Ver supra). Tom6 (mos) su
alma y la entreg6 al Angel Miguel.

La version mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

Escena V

Transitus W (versi6n mozarabe)

792/22.

(SUPLICA EXALTADA DEL

CUERPO DIFUNTO

DE

MARIA AL

SENOR, PARA QUE NO

LO ABAN-

DONE. EL SENOR SUBE AL CIELO).

rasgo 19

20

36. (Cantan los Ap6stoles)
Par nos germans devem anar
ales Maries pregar, devotament
vullen venir pera la Verge sepelir.
37. A vosaltres venim pregar
que ensemps anem a soterrar
la Mare de Deu glorios puix
tant be ha fet per nos.

/29. Petrus vero et alii discipuli
preceperunt illis tribus virginibus
que vigilaverunt, et lavaverunt
corpus Marie. Et aromata et timiamata adoleverunt, et induerunt earn vestimentibus albis,
et posuerunt in lecto suo.

38. ~ anem tots ab amor y
alegria per amor del Redemptor e de la Verge Maria.

(Desde el final de la escena II
se supone presentes a los vecinos
y parientes):
(Maria) misit et vocavit ad se omnes propincos suos ...

Escena V
rasgo 19
36. Nos parece, hermanos, que
debemos ir a suplicar a las Marias que devotamente quieran
venir para enterrar a la Virgen.
37. A vosotras venimos a rogar que juntos vayamos a enterrar a la Madre del Dios glorioso, pues tanto bien nos ha
hecho.
20
38. Y vamos todos (tambien
parientes y vecinos, ver estrofa siguiente) con amory alegria,
por amor del Redentor y de la
Virgen Maria.

/29. Pedro y los demas discipulos ordenaron a aquellas ires virgenes que habian estado en vela,
que lavaran el cuerpo de Maria.
Y lo perfumaron con aroma y
timiama, y la vistieron de blanco,
y la acostaron en su !echo.
(En Elche las virgenes estan reemplazadas por las Marias).
787/23. Y habiendo dicho esto,
(Maria) mand6 Hamar junto a si
a los parientes y vecinos ...
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Misterio de Elche

Escena V
20 (contin)
(Responden las Marias)
39. Vosaltres siau benvinguts,
parents e amichs de grans virtuts, promptes som pera anar
ala Verge a soterrar.

Transitus W (versi6n mozarabe)

Cfr. 791/37. Dormierunt autem
omnes . . . exceptis Apostolis et
tribus virginibus ...
(En 792/34 se les vuelve a nombrar).

rasgo 21
(Canta St. Pere)
40. Preneu vos Joan la palma
pretiosa, e portaula davant lo
cos glorificat, car axi u dix la
Verge gloriosa, ans que als eels
sen ajes pujat.
(Canta S. Joan)
41. De grat pendre la palma
pretiosa, e complire lo que'm
aveu manat, puix que aveu potestat copiosa, de condemnar e
delir tot pecat.

792/36. Petrus vero adtulit palmum quam angelus Marie dederat
in manu, et dixit Johanni Apostolo: TU ES VIRGO. Tu debes
cum isla palma pr,ecedere lectum
et canere laudes. Respondit Johannes dicens: Tu es Petrus, precedens nos in apostolatum. TU
DEBES

PRECEDERE

ET PORTARE

HANC PALMAM.

Escena V
20 (cont.)
39. Sed bienvenidos, parientes
y amigos de grandes virtudes,
prontas estamos para ir a enterrar a la Virgen.
rasgo 21
40. Tomad vos, Juan, la palma
preciosa y llevadla delante del
cuerpo glorificado, porque asi
lo dijo la Virgen gloriosa, antes que al cielo'se hubiera su~
bido.
41. De grado tomare Ia palma
preciosa y cumplire lo que me
habeis mandado, pues teneis
potestad abundante de condenar y borrar todo pecado.
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Cfr. 791/37. Se durmieron todos
. . . excepto los Ap6stoles y las
tres virgenes . . .
792/36. Pedro tom6 Ia palma, que
el angel dio a Maria en mano,
y dijo al Ap6stol Juan: TU ERES
VIRGEN. Tu debes preceder el teretro con esta palma. Respondi6
Juan diciendo: Tu eres Pedro,
que a todos precedes en el apostolado. TU DEBES PRECEDER Y
LLEVAR LA PALMA.

La version mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

Transitus W (version mozlirabe)

(Despues de la estrofa 43)
Acabat de cantar lo damunt
dit, prenen los Apostols a Nosira Senyora pera portarhl a soterrar, dient el cant lo Salm de
"Yn exitu Israel de Egypto".

/44. Et sic omnes Apostoli portabant lectum cum corpore. Petrus
vero !evans vocem cepit canere
laudem, dicens: In exitu Israel
de Egypto, cum Alleluia.

Escena V
rasgo 22

rasgo 23
(CONSUETA. PRINCIPIO DEL 20.
ACTO): ST. PERE, EL QUAL VA EN
CAPA DE COR DE DOMAS BLANCH

(NO CONSTA, PERO SE PERCIBE EL

PARA LO ENTERRO DE NOSTRA

HECHO DE LA

SENYORA. (POMARES,

135).

precedencia de Pe-

dro)

RASGO EXTRAVAGANTE

792/47.

DOMINUS

AUTEM

PRO-

TEXIT NUBE LECTUM ET APOSTOLOS.

ET DE NUBE ANGELI CANE-

BANT LAUDEM DESUPER ET A NULLO VIDEBANTUR, NISI TANTUMMODO VOCES AUDIEBANT •••

Escena V
rasgo 22 Acabado lo dicho arriba, loman
los Apostoles a Nuestra Senora
para llevarla a enterrar, recitando el canto del Salmo "In
exitu Israel de Egypto".
23

/44. Y asi todos los Apostoles
llevaban el lecho con el cuerpo.
Entonces Pedro, levantando la
voz, empez6 a cantar laudes diciendo: In exitu Israel de Egypto,
con el aleluya.

S. PEDRO, EL CUAL LLEVA CAPA
DE CORO DE DAMASCO BLANCO
PARA EL ENTIERRO DE NUESTRA
SENORA,. (POMARES,

R. EXTR.

135).
792/47.

EL SENOR PROTEGIO CON

UNA NUBE A LOS APOSTOLES Y EL
FERETRO. Y DESDE LA NUBE CANTABAN LOS ANGELES LAUDES, Y DE
NADIE ERAN VISTOS, SINO QUE SOLO
SE OIAN SUS VOCES.
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Misterio de Elche

Escena VI
rasgo 24 (Antes de estrofa 44) . . . A
este temps entren los Jueus . ..
fent visatges y cerimonies com
qui va descubrint una cosa no
pensada ...
JUEUS:

44. Aquesta gran novetat
nos procura desonor.
Anem tots a pas cuitat,
non comporteu tal error. ·

793/4. Et cum audissent principes sacerdotum ludeorum dixerunt: Quid est hoc? ... Vi dentes
autem principes turbam populi
· sequentem Apostolos, statim in
eis ingressis demonibus ceperunt
infra se dicere ... : Eamus et interficiamus Apostolos, et corpus
Marie concrememus igne ...

25
(Antes y despues de la estrofa
44) ... S. PERE Y S. JOAN LOS
VAN IMPEDINT NO PASEN AL CADAFAL ON ESTA NOSTRA SENYORA. TIRA S. PERE DE UN COL-

SENT AD EOS, ANGELI ••• IN NUBE

TELL.

PERCUSSERUNT •••

Escena VI
rasgo 24 (Antes de estr. 44). A este
tiempo entran los Judios ...
con caras y ademanes de extrafieza como quien descubre algo
inesperado ...
JUDIOS

25

(Cfr. palabras anteriores "interficiamus Apostolos", pero tambien:)
793/14. CUMQUE ADPROPINQUAS-

44. Esta gran novedad nos
procura deshonor. Vamos todos con precauci6n, no tolereis
tal error.
(Antes y desp. de estr. 44)

793/4. Y como lo oyeran los principes de los sacerdotes de los Judios dijeron: l, que es esto? ...
Viendo, pues, los principes la
turba del pueblo que seguia a los ·
Ap6stoles, entr6 en ellos el demonio, y empezaron a decirse:
vamos a matar a los Ap6stoles y
a quemar el cuerpo de Maria ...

S. PEDRO Y S. JUAN LES IMPIDEN
PASAR AL

ESTRADO

EN

ESTA NUESTRA SENORA.

QUE
ECHA

MANO S. PEDRO DE UN CUCHILLO.
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793/14.

Y, COMO SE ACERCARAN

A ELLOS, LES HIRIERON LOS ANGELES DESDE LA NUBE.

La version mozdrabe del Transitus
Misterio de Elche

• Transitus W (versi6n mozarabe)

Escena VI
/16 ...

rasgo 26

(ANGELI) PERCUSSERUNT

CECITATE OMNES ILLOS QUI CUM
PRINCIPIBUS ERANT. VENERUNT AD
CIVITATEM •••

27

(Despues de estrofa 46) ...
St. Pere y el major dels Jueus
rinyen, quedant aquells ab les
· mans gafes •.•

/18. Unus autem ex ipsis qui
erant principes sacerdotum {NoMINE SYMON) accessit ad Apostolos et ad lectum . . . statim ut
tetigit lectum, statim manus eius
aruerunt et braciis abscisis cubiti
adeserunt ad lectum.

28
. . . canten agenollats
47. 0 Deu Adonai

qui formis natura
ajudans Shaddai
saviesa pura.

/27. Et exclamavit cum lacrimis
dicens {ESTE RASGO ESTA MAS
BIEN INCLUIDO EN EL SIGUIENTE)

Escena VI
rasgo 26
/16 ...

{LOS ANGELES) HIRIERON

CON CEGUERA A TODOS LOS QUE
VENIAN CON LOS PRINCIPES.

EN-

TRARON ENTONCES EN LA CIUDAD

27

(Desp. de estrofa 46) . . . S.
Pedro y el mas importante de
los Judios rifien, quedando
aquellos {los Judios) con las
manos engarfiadas.

/18. Pero uno de los que erim
principes de los sacerdotes {LLAMADO SIMON) se acerc6 a los
Ap6stoles y al lecho . . . y en
cuanto lo toc6, se le secaron las
manos y se le cortaron los brazos
por los codos, quedando pegados
al !echo.

28
. . . cantan arrodillados
47. 1 Oh Dios Adonay que for-

/27. Y grit6 con higrimas diciendo

mas la naturaleza, ayudanos
Shaday, sabiduria pura I
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Escena VI
rasgo 29
48 ... ajudans Sent Pere
qui tens la procura.

Transitus W (version mozarabe)

j29. Rogo et te, apostole Petre,
ut memor sis (QUID TIBI PRESTITERIT PATER MEUS, QUANDO ANCILLA OSTIARIA INTERROGAVIT TE)

30

50. Promens Jueus si tots creeu, que la Mare del Fill de Deu,
TOT TEMPS FONCH VERGE SENS
DUBTAR, ANS E APRES DE INFANTAR.

31

51. Pura fonch e sens peccat
la Mare de Deu glorificat, (etc.).
52. LOS JUEUS
Nosaltres tots creem que's la
Mare del Fill de Deu ...
(Consueta): pren Sent Pere la
palma Y AB ELLA BATEJA ALS
DITS JUEUS.

... Rogo ut me non despiciatis.
j36 . . . Si credideris Christum
Ihesum ... quod verus filius Dei
sit ...
794/2 accede et osculare lectum
et die: Credo hoc corpus esse abitaculum Spiritus Sancti, et in
eum quem portavit.
j4. Tunc princeps sacerdotum ...
dixit: Scio et credo quia Maria
templum Dei est.
/14 ... dixit Petrus iterum: Accipe palmam istam ET INGREDERE
CIVITATEM (LE MANDA A CURAR
CON LA PALMA A LOS QUE QUEDARON CIEGOS, CFR. RASGO

26.

EN

ESTA DIGRESION ESTAN OCUPADAS

27
Escena VI
rasgo 29
48 . . . ayudanos, San Pedro,
que estas al cuidado (de los
que se han de salvar).

LINEAS DEL RELATO ).

/29. Te ruego, tambien, Ap6stol
Pedro, que te acuerdes (DE LO QUE
HIZO POR TI MI PADRE, CUANDO LA
CRIADA PORTERA TE PREGUNTO)

30

50. Prohombres judios, si todos creeis, que la Madre del
Hijo de Dios EN TODO TIEMPO,
SIN DUDA, FUE VIRGEN ANTES Y
DESPUES DEL PARTO.

31

51. Pura fue y sin pecado, la
Madre de Dios glorificado, (etc.)
52. LOS JUDIOS
Todos nosotros creemos que es
la Madre del Hijo de Dios ...
(Consueta): toma San Pedro la
palma Y CON ELLA BAUTIZA A
DICHOS JUDIOS.

82

... Ruego que no me desprecieis.
j36 • . . Si tu creyeres EN JEsuCRISTO ••• que es verdadero Hijo
de Dios ...
794/2 acercate y besa el lecho
y di: Creo que este cuerpo es habitaci6n del Espiritu Santo, y
creo en el que trajo en su seno.
j4. Entonces dijo el Principe de
los sacerdotes: se y creo que
Maria es templo de Dios.
/14. Volvi6 a decir Pedro: toma
esta palma Y ENTRA EN LA CIUDAD

La version mozdrabe del Transitus
Transitus W (version mozarabe)

Misterio de Elche

Escena VI
rasgo 32 (LA

ESTROFA

56

SE ATRIBUYE A

LOS APOSTOLS Y JUEUS)

33

(DESPUES DE LA ESTR.

58).

ACA-

BADA ESTA CANTORIA, ADOREN
TOTS A NOSTRA SENYORA, Y ST.
PERE LA ENCENSA •••

34

(Consueta ibidem). La posen
los Apostols en lo sepulcre fent
demostrations com qui plora
y tancas lo sepulcre.

Escena VII.
35
(Venida del Araceli angelico,
SIN JEsus, por el cuerpo de
Maria).

794/42. Apostoli autem portantes Mariam pervenerunt ad locum
QUEM DIXERAT IHESUS et invenerunt monumentum novum et sepelierunt earn in eo.
(LOS APOSTOLES SENTADOS ANTE
EL SEPULCRO RECIBEN LA VISITA
DE

JEsus

con muchos angeles.

JESUS DA EL CUERPO A S. MIGUEL

para montarlo en la nube.
(TRASLADO DE LOS APOSTOLES EN
OTRAS NUBES HASTA EL PARAISO.
CONTEMPLAN

EL

ARBOL DE

VIDA (V. LIBELLUS SIRIO

LA

+ LIBER

REQUIEI ETIOPE, SUPRA CAP. III).

(Vease uni6n de alma y cuerpo
y Asuncion con los angeles en
el consueta antes de estrofa
59).
Escena VI
rasgo 33 (DESPUES
BADO

DE ESTR.

ESTE

58),

CANTICO,

Mientras van sobre las nubes):
795/4 intuentes corpus Marie
euntem cum angelis in celum, viderunt animam Marie ingredientem in corpore suo.

ACA-

ADORAN

TODOS A NUESTRA SENORA, Y
S. PEDRO LA INCIENSA •••

34

(Consueta ibidem). La dejan
los Ap6stoles en el sepulcro
con gestos de llanto, y cierrase
el sepulcro.

Escena VII
35
(Ver arriba)

794/42. Los Ap6stoles, llevando
a Maria, llegaron al lugar PRESCRITO POR JESUS, y hallaron Un
monumento nuevo y la sepultaron en el.
795/4 mirando el cuerpo de Maria subiendo con los angeles al
cielo, vieron que su alma entraba en su cuerpo.
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A esta comparacion aiiadamos que, aunque· el manuscrito silense queda
interrumpido en el momento en que los Apostoles contemplaron el Arbol
de la Vida, no debe faltarle nada sustancial, a juzgar por la comparacion
de los diversos finales de otras versiones del Transitus W que ofrece Bover
en su estudio mencionado1 •
Grandes son las coincidencias, aunque las discrepancias tampoco son
pequeiias. Muchas de elias se pueden explicar, como la que vimos entre
los rasgos 8 y 9 (p. 70) y los discursos de Pedro (p. 75) que por su larga
dimension no encajarian en el genero dramatico pero si en una mera lectura
(que por otra parte parece perseguir un proposito pedagogico o edificante).
Posiblemente, alguna version del Transitus W pudo estar geograficamente muy cerca de Elche, como la procedente de la Liturgia Mozarabe
que hemos examinado, y quizas cerca en el tiempo, como la que Marocco
describe a partir de un codice de Ivrea del siglo XII2. Sin embargo, no
podemos aun determinar su paternidad directa sobre el Misterio de Elche,
hasta haber estudiado otras fuentes, en las que hemos de buscar, sobre
todo, el precedente de la escena de Santo Tomas, combinada con las siete
que la preceden.

1 J. M. BovEn, La Asuncion de Marla en el Transitus W y en Juan de TesalOnica (ver
Ia reproducci6n de este articulo en su libro La Asuncion de Marla, B.A.C., Madrid, segunda edici6n, 1951, p. 181.)
2 G. MAnocco, S.D.B., "L'Assunzione nel medioevo Iatino", en Marianum 12, 1950,
pp. 399-459 (ver p. 449ss). Este autor supone que el texto de Ivrea no habla de Ia Asunci6n
de Maria, pero en realidad se trata de un fragmento que hasta el punto de su interrupci6n,
que corresponde con FEROTIN, o.c., cols. 790/5, es identico al manuscrito mozarabe. Se
trata, pues, de otra transcripci6n del Transitus W que es de suponer que haya perdido
las hojas que habrian de continuar Ia narraci6n. El segundo Transitus, contenido en otro
manuscrito del siglo XIV, del que habla tambien Marocco en el articulo citado, p. 4'51,
parece coincidir con el pseudo-Melit6n, mas bien que con Transitus W, a juzgar por el
final que Marocco transcribe.
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CAPITULO V
EL LEGADO DE OTROS APOCRIFOS

De la lectura del pseudo-Melit6n (texto ofrecido por Tischendorf y
por Migne1), se deduce que la narraci6n latina, compuesta segun Jugie a
mediados del siglo V!2, es sustancialmente identica a la del Transitus W,
sobre la que parece haber ejercido una nueva reducci6n dejando el relato
en unas proporciones que por su mayor sobriedad y verosimilitud resultan
mas asequibles a un espiritu critico. Si las coincidencias y discrepancias
del pseudo-Melit6n con el Misterio de Elche fueran las mismas que las ya
examinadas en el Transitus W, no seria necesario exponer una nueva comparaci6n; bastaria reducir los dos viejos ap6crifos a un solo tronco de tradici6n que indiscriminadamente habria servido de fuente al drama ilicitano.
Dado que tales coincidencias y discrepancias no son identicas, las deberemos
examinar para llegar a conocer en que medida el Misterio, de Elche depende
de cada una de estas dos fuentes. Puede suceder que la dependencia sea
mas directa en relaci6n al pseudo-Melit6n, si todo lo que este corrige o modifica con respecto al Transitus W se halla igualmente corregido o modificado en Elche; puede tambien suceder que el Misterio haya retenido rasgos
que por hallarse diferenciados en ambas fuentes denotarian una combinaci6n de las dos en la composici6n del mismo Misterio o en otro antecedente
que de un modo mas inmediato habria transmitido la confluencia de aquellas
fuentes remotas. Lo unico que se excluye es que el pseudo-Melit6n no haya
transmitido (directa o indirectamente) al Misterio de Elche nada peculiar,
nada que ya no este en Transitus W, porque en tal caso no nos molestariamos en considerarlo. Para evitar repeticiones farragosas, nos limitaremos
a exponer solamente los rasgos en que pseudo-Melit6n se aparta de Transitus
W, clasificandolos en dos grupos: I) los que muestran mayor coincidencia

l K. VON TISCHENDORF, Apocalypses apocryphae, pp. 124-136. J.P.
V, cols. 1231-1240.
2 Ver supra, cap. III, p. 32.

MIONE,

PG, tomus
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con el Misterio de Elche; II) los que muestran mayor discrepancia. Esto
nos permitira deducir conclusiones positivas para nuestro estudio.
I. Hay por lo menos seis rasgos, o seis aspectos muy particulares de los
rasgos, en que el pseudo-Melit6n muestra mayor coincidencia con el Misterio
de Elche que el Transitus W ya examinado. Son precisamente estos:

1. El rasgo 6 no s6lo presenta el anuncio angelico de la asunci6n para
el tercer dia, sino que ademas menciona al Hijo que reclama desde el cielo
a su Madre:
pseudo-Melit6nl
M. de Elche
Expectat te filius tuus (cap. III).
10. Ell ab si eus val apellar.
2. El rasgo 8 a, no s6lo menciona la promesa del angel de enviar los
Ap6stoles a Maria, sino que tal promesa viene como respuesta a una petici6n de la Virgen:
M. de Elche
pseudo-Melit6n
Tunc Maria dixit ad angelum:
12. Angel plaent e lluminos si gratia
trob yo davant vos un do vas vull
peto abs te ut congregentur ad
demanar pregvos no mel vullgau
me omnes Apostoli (cap. III).
negar.
13. Ab man ser si possible es ans de
lamia fi yo ves los Apostols assi
justar per lo meu cos assoterrar.
3. Otra de las coincidencias que parecen demostrar que el Misterio
depende del pseudo-Melit6n apartandose del Transitus W es la ausencia
en aquellos de los largos discursos de Juan y Pedro que aparecen en este
tras el rasgo 132• Podriamos decir aqui que la adaptaci6n de un relato al
genero dramatico es motivo suficiente para abreviar discursos cuya intenci6n pedag6gica concuerda mas con el reposo de una lectura que con la
movilidad escenica (como ya dijimos en lap. 84). Sin embargo, no faltan
1

Traducci6n sucesiva de los textos que se mencionan:
pseudo-Melit6n
M. de Elche
Te espera tu Hijo (cap. III)
10. El consigo os quiere llamar.
2. Entonces Marla dijo alan12. Angel placentero y luminoso,
gel: Pido de ti que hacia ml
si gracia yo hallo ante vos, un
se corigreguen los Apostoles.
don os quiero pedir, os ruego
(cap. III).
no me lo querais negar.
13. Con mi ser si posible es antes
de mi fin yo vea los Apostoles
aqul jimtarse para mi cuerpo
enterrar.
2 Ver supra, p. 75.
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dramas, como el de Orvieto1, donde aparecen breves discursos. Esta ausencia de discursos es, pues, indicio solo probable de dependencia.
4. La misma consideraci6n podemos aplicar a la ausencia, en pseudoMelit6n y en Elche, del dialogo entre Jesus y Pedro acerca de la pureza de
las almas, que aparece en Transitus W antes del rasgo 18. Se trata de un
pequeiio discurso pedag6gico, pero su falta en Elche se puede explicar por
otra causa mas fundamental: la ausencia de Jesus, anomalia no facil de
justificar2•
5. Es mas decisiva la coincidencia que hallamos en el capitulo XIII
del pseudo-Melit6n correspondiendo al rasgo 30 del Misterio: la condici6n
impuesta por Pedro a los judios para ser perdonados. La coincidencia es
como sigue:
M. de Elche
pseudo-Melit6ns
Tunc respondens Petrus ait ...
Si autem credideris toto corde in
Dominum Jesum Christum, quem
. in suo sancto utero haec cui calumniatus es, Virgo portavit, et
post parium virgo permansit, clementia Domini ... dabit tibi salutem. (cap. XIII).

50. Promens jueus si tots creeu
que la Mare del Fill de Deu tot
temps fonch Verge sens duptar
ans e apres de infantar .
51. . . . creent afo guarireu.

Esta clara la intencionada afirmaci6n de la Virginidad de Maria antes
y despues del parto que, faltando en Transitus W, aparece con identica
claridad en Elche.
6. Lo que hace que el Pseudo Melit6n y su lejano descendiente de
Elche tengan que clasificarse en otra familia de ap6crifos diversa del Transitus W, es la ausencia en aquellos de ese extraiio episodio final en que los
Ap6stoles son trasladados por las nubes al Paraiso para contemplar el Arbol
Ver infra, p. 130ss.
Anomalfa de Ia que hablamos en el capitulo I, pp. 51-3.
s Entonces respondi6 Pedro
50. Prohombres judlos, si todos
creeis
diciendo .. .
que la Madre del Hijo de Dios
Si creyeres de todo corazon
sin duda (ue Virgen en todo
en Nuestro Senor Jesucrismomento, antes y despues de
to, a quien esta que tu has
dar a luz.
calumniado llevo virgen en
su santo utero, y despues
51. ••• creyendo esto curareis.
del parto permanecio virgen, la clemencia del Senor
te dard la salvaci6n.

1

2
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de la Vida. El capitulo XVIII del pseudo-Melit6n sustituye este rasgo
excesivamente fantastico e inverosimil, que Transitus W tiene en comun
con los ap6crifos etiopes y sirios, por un regreso de los Ap6stoles a sus lugares de predicaci6n despues de haber contemplado a la Virgen subiendo
a los cielos. Dicho regreso falta en Elche, debido quizas al interes teatral
de acabar la narraci6n en una apoteosis celeste, pero tal regreso puede
darse por supuesto de un modo razonable, incluyendo que el traslado se
haga por medio de las nubes, puesto que elias fueron el vehiculo que maravillosamente los congreg6.
II. Estas seis coincidencias no pueden obligarnos todavia a concluir
que el relato del pseudo-Melit6n se halle mas directamente relacionado con
Elche como su fuente literaria, hasta que no examinemos las discrepancias,
que no son menos destacables.
1. La primera de elias puede observarse en el capitulo II, que trata
de recordar el pasaje evangelico1 en que se funda la supuesta relaci6n familiar entre Maria y San Juan. Esta introducci6n evangelica falta en las
otras narraciones.

2. La segunda aparece en el capitulo III (edici6n de Migne), en que
se dice que la muerte sobrevino a la Virgen veintid6s aiios despues de la
Ascensi6n de Cristo. Es evidente que la admisi6n de este dato haria excluir
de la escena mortuoria la presencia del Ap6stol Santiago el Mayor, que
habia ya sido degollado por orden de Herodes2• La fecha que trae la edici6n de Migne aparece cambiada en los c6dices del pseudo-Melit6n, que
hablan del aiio segundo, y no del veintid6s, sin embargo, toda alusi6n al
tiempo falta en Elche y en Transitus W, que empieza con la vaga expresi6n
"In temporibus illis" (En aquellos tiempos) 3 •
3. La tercera coincide con el rasgo 7, que falta igualmente en estas dos
narraciones, a pesar de ser tan comun que no dej6 de proliferar en otras
piezas del teatro asuncionista medieval. Se trata de la petici6n hecha por
Maria al angel de la palma, de no ver a los demonios a la hora de la muerte.
1

Jn. 19, 26-27.

Hechos de los Ap6stoles 12, 2.
N6tese que, a juzgar por la misma cr6nica de los Hechos de los Ap6stoles, tampoco
el afto segundo despues de la Ascensi6n se acomoda a1 hecho de la dispersi6n de los Once
(I sin Santiago 1) por todo el mundo, que tuvo Iugar mas tarde. Por este motivo fue duramente censurada como falsa la narraci6n del pseudo-Melit6n por S. Beda el Venerable.
Vease JuaxE, o.c., p. 156, nota 2.
2
3
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Vease en el mismo capitulo III del pseudo-Melit6n. Aunque este rasgo falta
en Transitus W, no deja de insinuarse que Maria teme a la "tortuosa Serpiente" de cuya mano (I) pide al Senor verse liberada1• El rasgo no esta
pues ausente del todo.
4. Las tres Virgenes-o Marias-no son requeridas por los Ap6stoles
para preparar el entierro, como en Elche y Transitus W (rasgo 19). En
pseudo-Melit6n tampoco aparecen convocados los parientes o vecinos (rasgo
20).

5. La resurrecci6n del cuerpo de la Virgen y sucesiva asunci6n a los
cielos se realiza porque asi lo piden los Ap6stoles al Senor (capitulos XVIXVII), lo que tampoco aparece en los otros dos relatos.
No podriamos decir si estas cinco discrepancias son suficientes para
obligarnos a concluir que la tradici6n literaria desembocada en Elche es
una amalgama o combinaci6n de las dos fuentes. Parece mas seguro, puesto
que predominan las coincidencias en el pseudo-Melit6n, que este haya
transmitido de un modo mas directo la tradici6n representada por Transitus
W, de la que parece derivar. Sin embargo, las cinco discrepancias mencionadas resultan ser lo bastante fuertes para hacernos sospechar que no todo
ha llegado a Elche por el pseudo-Melit6n, como si absorbiera en si mismo
toda la tradici6n anterior, sino que algo ha persistido en la linea del Transitus W para transmitirse con independencia.
Estas dos fuentes, en parte paralelas y en parte superpuestas, no agotan el contenido ap6crifo tradicional que ha llegado hasta Elche, ya que
ambas desconocen las dos ultimas escenas o grandes rasgos, a saber: la
venida retrasada de Santo Tomas y la coronaci6n de Maria por la Santisima
Trinidad. Nos seguimos preguntando de d6nde han procedido estas escenas,
asi como algunos rasgos menores que faltan en aquellos dos ap6crifos (especialmente los que tienen un caracter mas bien plastico). Habremos de
averiguar tambien de d6nde procede la reducci6n de aquellos elementos
que, siendo comunes a estos antiguos ap6crifos, han desaparecido de la narraci6n de Elche.
Dejando para el pr6ximo capitulo el problema de los origenes de la
escena VIII de Elche, que narra la venida en retraso de Santo Tomas,
vamos a terminar el presente con una indicaci6n que ha constituido para
mi una notable sorpresa: se trata del rasgo 33, la incensaci6n, de origen muy
remoto y que no se halla en los ap6crifos Iatinos sino en los griegos. Mas
1

Ver supra, p. 75.
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tarde habremos de averiguar c6mo se ha transmitido hasta el Misterio de
Elche.
El ap6crifo griego conocido por pseudo-Juan Evangelista debi6 ser
compuesto, segun afirma Jugie, entre los afios 550-5801• Nada nos permite
concluir que este ap6crifo haya transmitido de algun modo la sustancia de
su relato hasta Elche, a pesar de haberse encontrado su antigua traducci6n
latina2, ya que son muy gran des las discrepancias que en el se manifiestan con
relaci6n al tronco tradicional (Leucio)fTransitus Wfps.-Melit6n/Elche. La
narraci6n griega, cuyo texto fue publicado por Tischendorf y recientemente
por Aurelio de Santos3, presenta un extrafio viaje de ida y vuelta entre
J erusalen y Belen de la comitiva de la Virgen, una resurrecci6n previa de
algunos ap6stoles, ya muertos, para poder acudir al Tninsito de Maria,
que tiene lugar en domingo. Pero es grave que no ofrezca un testimonio
positivo sobre la asunci6n del cuerpo vivo de Maria a los cielos, siendo lo
que constituye e~ nucleo c~ntral de las otras narraciones4•
No podemos pasar por alto el hecho de que el rasgo de la incensaci6n,
ausente de las demas familias de antiguos ap6crifos, que se limitan a mencionar un cierto aroma precioso exhalado del sepulcro de Ma'ria, se halla aqui
mencionado con una reiteraci6n notable. Seis veces por lo menos aparece
el acto de echar incienso5 y no menos reiteradamente lo menciona la versi6n
etiope del mismo pseudo-Juan6, pero noes del todo identica ala que menciona
el consueta de Elche:
"Y succesivament, prenen los Apostols a Nostra Senyora ab tqta solemnitat y reverentia que poden ab lo palis, la creu y encenser ... " 7 •
"Acabado de cantar lo referido, toman los Ap6stoles la Imagen baxo
palio, Cruz y encensero que lo tendra S. Pedro ... "8 •
1 M. JuaiE, o.c., p. 117. Ver, sin embargo, la opini6n de A. DE SANTos, Los Evangelios
Apocri(os, pp. 617-18, quien, siguiendo a Tischendorf, acepta la probabilidad de que este
ap6crifo pueda remontarse al siglo IV.
2 A. WILMART, L'ancien recit latin de l'assomption, pp. 357-362.
3 K. V,!)N TISCHENDORF, o.c., pp. 95-112; A. DE SANTOS, o.c., pp. 619-644, con traducci6n
espanola.
4 Sobre esta ausencia del testimonio de la Asunci6n ver Juam, o.c., pp. 119-120; A.
WENGER, o.c., p. 19 nota 1; BALDI y MoscoNI, o.c., p. 79. Cfr. C. BALle, o.c., pp. 16-23,
que disiente de estas opiniones negativas.
5 En los capftulos IV, VIII, IX, X, XXVI y XXXVIII.
6 CSCO vol. 343 (Scriptores aethiopici, tom. 67). Edici6n de V. ARRAS, Lovaina, 1973,
p. 55ss.
7 PoMARES, o.c., p. 146. Consueta de 1625.
8 PoMARES, o.c., p. 181. Consueta castellano, versi6n de PERPINA.N.

90

El legado de otros apocrifos
En Elche, se supone que inciensa s6lo S. Pedro, en virtud de su funci6n
sacerdotal liturgica, y una sola vez, correspondiendo a la reanudaci6n del
entierro tras el incidente de la Judiada. En cambio, en el pseudo-Juan
inciensan varios ap6stoles y otros personajes en diversas ocasiones, incluso
a petici6n de la Virgen que aun esta en vida. Esta diferencia no nos puede
hacer sospechar que la incensaci6n en Elche no tenga a esta otra por su precedente, como si se tratara de una coincidencia casual, ya que los futuros
capitulos que se ocupar:in de las fuentes iconogr:ificas o pl:isticas nos haran
comprobar hasta que punto es abrumadora en su insistencia la tradici6n
de este rasgo.
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Segun las conclusiones de Jugie, el episodio singular del ap6stol retrasado aparece por primera vez en la Carta del Pseudo-Dionisio a Tito,
que no debe ser anterior al siglo VIII1• Se trata, pues, de un elemento
que ha venido a sumarse en epoca mas reciente a la primitiva tradici6n
ap6crifa que hemos examinado.
El mismo Jugie ofrece en resumen la sustancia narrativa de esta carta
doblemente ap6crifa (no siendo del pseudo-Dionisio)2 • El relata aparece
transcrito casi al pie de la letra en la conocida Historia Eutimiana, que lo
ha transmitido a la posteridad; basta retener los rasgos que han sido modificados en esta derivada transcripci6n para poder identificarlos. El relata
de dicha carta viene a decir lo mismo que la Historia Eutimiana, con la
excepci6n de dos rasgos: 1) el Apostol ausente a la hora de la muerte de
Maria no es nombrado; no se sabe si es Santo Tomas. 2) el cuerpo de Maria,
sustraido del sepulcro por los angeles, no se dice ad6nde es llevado o si reuniendose al alma ha resucitado.
Sobre este simple relata, la Historia Eutimiana ha venido a crear explicitamente la leyenda asuncionista de Santo Tomas, dando su nombre al
desconocido ap6stol que en la carta del pseudo-Dionisio aparece llegado con
retraso a la muerte de Maria.
La Historia Eutimiana, atribuida a un cierto arzobispo de Jerusalen
llamado Juvenal, aparece incluida en la segunda homilia de San Juan
Damasceno sobre la Dormici6n de la Virgen, pero se trata sin duda de una
interpolaci6n del siglo IX3 • {Sabemos que San Juan Damasceno habia ya

p. 112.
0
o.c., pp. 157-8. El texto original armenio de esta carta fue traducido por Paul
Vetter en 1887 y posteriormente al frances por el P. Barnabe d'Alsace en su obra
Le tombeau de la Sainte Vierge a Jerusalem, publicada en esta ciudad en 1903.
3 Ver M. JuGIE, o.c., p. 159.
1 JUGIE, O.C,,

2 JuGIE,
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muerto en el aiio 749). He aqui Ia traducci6n del texto de dicha historia
en su parte estrictamente narrativa:
Si bien lo acontecido en la muerte de la Santa Madre de Dios no fue transmitido en las paginas de la Sagrada Escritura divinamente inspirada,
sin embargo hemos recibido de una antigua y verisima tradici6n que al
tiempo de su gloriosa dormici6n todos los Ap6stoles, dispersados por el
mundo para la salvaci6n de los gentiles, se congregaron en Jerusalen
llevados por alto en un solo momento. Y estando alli, se les apareci6
una visi6n angelica, escuchandose la divina melodia de las celestes potestades. De este modo ella entreg6 el alma a Dios con santa gloria celestial, mientras qu,e su cuerpo, que habia recibido a Dios, fue colocado en
un sepulcro de Getsemanf entre los canticos de los Ap6stoles y Angeles,
los cuales no dejaron de cantar y mostrar su virtud en tal Iugar por espacio de tres dias. Pero al cabo de tres dias, habiendo cesado el canto
de los angeles, fueron los Ap6stoles, que alii permanecian, a abrir el sepulcro por requerimiento de Tomas que, acabando de llegar, siendo el
unico que habia estado ausente, pretendia venerar el cuerpo que habia
llevado a Dios. Pero no hallaron aquel cuerpo venerable, sino solo unas
ropas yacentes de las que provenia un aroma inenarrable que los embargaba, y asi volvieron a cerrar el sepulcro ". (Sigue el texto expresando la
conclusi6n de los Ap6stoles de que tal cuerpo, a causa de su divina Maternidad virginal, tenia que haber sido venerado por el Hijo no sOlo con eldon
de la incorruptibilidad, sino con una traslaci6n que se anticipaba a la futura resurrecci6n universal)1 •

De esta narraci6n, que es Ia mas sobria de cuantas hemos examinado,
interesa destacar que ofrece el primer antecedente claro del rasgo 36 del
Misterio de Elche, aunque tambien incluye el rasgo 39 (comprobaci6n del
sepulcro vacio por los Ap6stoles, a instancias de Tomas), rasgo que falta
en Elche aunque abunda en las narraciones asuncionistas que Ie son in~
mediatas o contemporaneas. Habra, pues, que averiguar por que camino
ha llegado aquel primer rasgo separado de este ultimo. La Historia Eutimiana no ofrece ningun otro elemento que pueda considerarse como antece~
dente directo o indirecto del Misterio, a pesar de que resume con gran
sobriedad Ia exuberancia de rasgos que Elche ha ~omado del tronco tradicional de Transitus W y pseudo-Melit6n, y por otra parte viene a ocultar,
con un cierto recato no exento de exquisitez, el directo acontecer de Ia
asunci6n corporal de Maria. Tal acontecimiento, que constituye la culmi-

1 S. JuAN DAMASCENO, In dormitionem beatae virginis Mariae, homilia 2 n. 18. PG
96, 747-751. La versi6n latina aparece en C. BALIC, o.c., pp. 29-30; y una versi6n francesa
en M. Juam, o.c., pp. 159-160.
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naci6n (el climax) del Misterio de Elche, ha sido a qui reducido a una conclusion indirecta que tal vez pretenda evitar sea tornado como dato de experiencia hist6rica lo que s6lo aparece como cierto en el fondo de nuestra
fe, aun contando con el apoyo experimental negativo de que nadie haya
podido hallar el cadaver de Maria en ningun sepulcro.
Existe asimismo otra narraci6n arabe que combina la leyenda siriaca
con la historia de Santo Tomas llegado con retraso. A juicio de Jugie, tal
relato no debe ser anterior al siglo X1• Este es el primero que incluye el
rasgo 38 (concesi6n del cinto dejado caer por la Virgen ascendente) y reproduce el 36 que pudo haber tornado de la Historia Eutimiana, pero mezcla
extraiia y contradictoriamente el episodio de los Ap6stoles llevados al
Paraiso, (propio de la tradici6n sirio-etiope y de Transitus W), con el encuentro de Tomas y el resto de los Ap6stoles junto al sepulcro. Pudo ser,
de algun modo, precedente del pseudo-Jose de Arimatea, don de se reproduce
el rasgo 38, pero no lo es del Misterio de Elche.
Es b~stante comun la creencia de que la escena de Tomas venido con
retraso ha podido transmitirse, desde la Historia Eutimiana y del relato
arabe, a traves de otro ap6crifo Iatino: el pseudo-Jose de Arimatea. Eugenio
D'Ors da por supuesta la ascendencia de este ap6crifo sobre el Misterio de
Elche, y a la misma apreciaci6n parece que se• inclina Aurelio de Santos2 •
Debo observar, sin embargo, que el pseudo-Jose de Arimatea no pudo
ser ascendiente del Misterio de Elche, a no ser en la porci6n limitada a la
escena de Santo Tomas y s6lo de un modo indirecto, como tratare de demostrar.
El pseudo-Jose de Arimatea es un ap6crifo ciertamente tardio, aunque
pudo haber sido compuesto antes del siglo XIII, ya que en este siglo se
encuentra algun manuscrito que nos lo transmite3• Por este !ado no habria
inconveniente en admitir la posibilidad de que haya influido sobre el Misterio de un modo muy inmediato, dada la cercania temporal de su composici6n.
1 M. JuaiE, o.c. en p. 61, de Ia revista Echos d'Orient 29 (1930), pp. 268 y 280.
2 Vease el hermoso escrito de EuGENio D'ORs en el folleto llamado El Misterio de Elche,
publicado por su Patronato Nacional en 1960, p. 8 (no numerada). A. DE SANTOS, o.c.,
p. 686, se reduce a constatar la similitud, que es innegable, entre pseudo-Jose de Arimatea
y el Misterio, citando al P. M. GoRDILLO (v. articulo mencionado en la p. 34), quien,
por cierto, no atribuye al Misterio tal ascendencia, sino la de pseudo-Melit6n + Transitus
W de Silos, opini6n mas justa, aunque haya de alterarse el orden de la tradici6n a que
pertenecen ambos ap6crifos.
3 Ver Juam, o.c., p. 112, nota 2.
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Si nos detenemos a considerar su texto, editado por Tischendorf y por
Aurelio de Santos!, podremos notar que dista mas de coincidir con Transitus
W y con pseudo-Melit6n que el Misterio de Elche, por lo que este no pudo
haber tornado los elementos de aquellos dos viejos ap6crifos a traves del
pseudo-Jose de Arimatea sino por otro conducto que los pudo transmitir
con mayor fidelidad.
Efectivamente, podemos destacar algunas discrepancias que hacen que
este ap6crifo se tenga que considerar extraiio al parentesco formado por
Transitus W, pseudo-Melit6n y el Misterio de Elche. Por ejemplo: la
misma presencia de Jose de Arimatea que al principio parece ocupar el
puesto que tiene S. Juan en los otros ap6crifos; el hecho de que los ap6stoles
que se nombran sean 16 ( !) y aun se aiiada una multitud que nose nombra;
la aparici6n de un resplandor (semejante al del monte Tabor) que les hace
caer al suelo durante hora y media, hasta que empieza la asuncion del
alma de la Virgen (cap. XI-XII). Y finalmente la ausencia de toda intervenci6n de Pedro en la curaci6n de los judios.
Asi pues, lo unico que podria haber tornado el Misterio de Elche de
pseudo-Jose de Arimatea es la escena de Santo Tomas, que falta en las
otras dos fuentes. Pero si el compositor del Misterio ha tenido presente
al pseudo-Jose, habra debido tener presente al mismo tiempo a pseudoMelit6n o a Transitus W, y quizas a los dos a la vez, para tomar de unos y
. otros los rasgos mas particulares. Esto nos haria pensar que el compositor
literario del Misterio es un hombre erudito, capaz de comparar diversas
fuentes para sacar de todas elias una nueva composici6n elaborada con esmero; cosa poco probable, dado el caracter popular, no erudito, que muestra
tener nuestro Misterio, asi como todas las producciones similares. Es
mucho mas razonable la hip6tesis de que el compositor literario de Elche
haya empalmado a una traducci6n y adaptaci6n ya compuesta del pseudo- •
Melit6n o de Transitus W la escena de Tomas, que le habria sido brindada
por un posterior conocimiento de la existencia del pseudo-Jose de Arimatea; en Elche faltan, como ya dijimos al principio del estudio 2, los rasgos
38 y 39, que corresponden a los capitulos XVII y XIX del pseudo-Jose
de Arimatea. La supresi6n de tales rasgos en Elche puede explicarse facilmente: 1° la Virgen que sube a los cielos esta representada por la imagen
de la Patrona de Elche, que no puede ser actriz o actor soltando su cintur6n
1 K. vqN TISCHENDORF, o.c., pp. 113-123, donde este ap6crifo recibe el nombre de Transitus A. A. DE SANTos, o.c., pp. 687-700, con traducci6n castellana.
2 Ver cap. I, p. 52.
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para dejarlo caer en manos de Tomas (rasgo 38); y 2° Ia Asuncion contemplada por todos los Ap6stoles a Ia vez es testimoniada tanto por el pseudoMelit6n como por Transitus W, de modo que el aiiadir Ia escena de Tomas
pudo hacerse acomodandola al rasgo 37 ya constituido, en cuyo caso no
tiene sentido Ia constataci6n del sepulcro vacio (rasgo 39)1 •
Sin embargo, esta ultima hip6tesis se desvaneceria si se hallara otro
eslab6n tradicional: un relato cercano en el tiempo a Elche, en el que se
diera Ia combinaci6n de Transitus W + pseudo-Melit6n + Escena de Tomas
yen su conjunto tan semejante a Elche que no dejara Iugar a dudas sobre
el hecho de haber servido de medio transmisor de las fuentes primitivas.
Con la esperanza de encontrar este elemento que podria ser el modelo
inmediato del Misterio de Elche, o al menos el primer patron que abarcara
los grandes rasgos contenidos en Ia composicion ilicitana (menos el ultimo),
terminamos este capitulo con un esquema que indica la procedencia mas
remota de todos estos rasgos:
ESCENAS I-VII

I

INCENSACI6N

RASGO DE LA PALMA

-l-

(Leucio ?) (Antes

del s.V)..

ESCENA DE SANTO TOMAS

I

-!-

Pseudo-Mateo (s. V?)

-!-~
Transitus W
1

(siglos V-VI)

-l-

-l-

Pseudo-J uan
Evang. (siglo VI)

Pseudo-Meliton (s. VI)
-!Carta de pseudo-Dionisio a Tito
(siglo VIII)

-l-

I

Historia Eutimiana (s. IX)

-!-

-l-

Tradici6n
iconografica

Narracion Arabe (s. IX-X)

-!-

-!-

Pseudo-Jose de Arimatea (s. XII-XIII).

I

-!-

-!-

-!-

-l-

Misterio de Elche

1
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-!-

Patron medieval hipotetico (s. XIII?)

Ver supra lo dicho en la nota de la misma pag. 52.

Origen de la escena de Santo Tomds

Se puede observar que, si se llegase a comprobar la existencia del
patr6n hipotetico medieval, quedara demostrado que la semejanza entre
pseudo-Jose de Arimatea y el Misterio de Elche, a excepci6n de la escena
de Tomas, se debe a que ambos proceden, directa o indirectamente, de una
misma fuente (el pseudo-Melit6n), es decir, tienen en su conjunto cierto
parentesco horizontal, como si fueran hermanos, pero no vertical: no es
el uno padre o ascendiente del otro, a no ser, repetimos, en la sola escena
de Sto. Tomas.
Aim quedara por indagar el origen de la ultima escena, numero 9, de
Elche, o sea la coronaci6n de Maria por la Trinidad, que no se encuentra
hasta en epoca muy tardia, bien entrada la baja Edad Media1•

1 Ver C. RoHAULT DE FLEURY, La Sainte Vierge, I. p. 285, donde dice que nose encuentra
testimonio iconografico alguno sobre este tema de Ia coronaci6n hasta el siglo XIII.
Ver infra, p. 118.
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CAPITULO VII
LA "LEYENDA AUREA" DE JACOBO DE VORAGINE

Celestino Piana en su interesante obra sobre Ia Asuncion en los escritores del siglo XIII viene a decir que Ia Leyenda aurea de Jacobo de Vonigine tuvo un influjo extraordinario en los aiios siguientes a Ia Edad Media;
muy pocos escritos han gozado de una difusion tan extendida1 •
Esta opinion viene a confirmar algo que con facilidad podemos deducir
del mero examen interno de sus narraciones. Por lo que respecta al Misterio de Elche, podemos afirmar con seguridad que el capitulo 119 de esta
monumental hagiografia, que contiene Ia narracion asuncionista, es, ni mas
ni menos, el patron medieval buscado, mencionado en el capitulo anterior,
que recoge todos los elementos precedentes de un modo tan parecido y
conforme a Ia narracion de Elche que no podemos menos de concluir que
esta le es muy directamente tributaria.
Giacomo da Varazzo, conocido en lengua latina como Jacobus a Varagine (o Voragine), ilustre dominico y arzobispo de Genova, murio en 1298.
En 1270 ya tenia compuesta toda su famosa Leyenda durea, de modo que
esta obra pudo influir en otras narraciones asuncionistas dentro de este
mismo siglo 2 •
. El texto de Ia Leyenda durea que presentamos a continuacion ha servido
de eslab6n tradicional entre las viejas fuentes apocrifas y Ia composicion
del Misterio de Elche, ya que no se conoce en Ia epoca otra fuente similar
tan coincidente. Para que Ia prueba resulte clara, sin que tengamos que
repetir los textos a comparar, ya expuestos en capitulos anteriores, dividiremos Ia pagina en sentido vertical en cuatro secciones que corresponden
en orden cronologico (de izquierda a derecha) a las tres fuentes sucesivas y

1 C. PlANA, OFM., Assumptio Beatae Virginis Mariae apud scriptores saec. XIII,
p. 125.
.
2 Cf. MARIA STicco, Giacomo da Varazzo, art. en Ia Enciclopedia Cattolica (Vaticano)
v. 6,332:3 (1951).
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a su resultado: el Misterio de Elche. A partir de la escena de Santo Tomas,
las fuentes de Transitus W y pseudo-Melit6n son sustituidas por pseudoJose de Arimatea. La coincidencia entre unos textos y otros se expresara
extendiendo las palabras de la narraci6n de Voragine (o bien una linea
horizontal) en los espacios de las otras narraciones. La discrepancia sera
expresada dejando en blanco el espacio de la narraci6n no coincidente. Se
escribira en caracteres mas gruesos los defectos o lagunas de la Leyenda
durea con relaci6n a los demas textos. Se da la traducci6n al pie de pagina.
El texto de la Leyenda durea esta tornado de la edici6n revisada por Graesse
en 18901•

Transitus W

Escena I
rasgo 2
3
4

Escena I
rasgo 2
3-4

Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

Pag. 504... "Virgo beata (in domo
juxta montem Syon posita dicitur remansisse) omniaque loca
filii sui, scilicet
orationis -----------------------:---,
passionis -------------------------,
sepulturae ... quoad vixit, devotione sedula visitavit et,
secundum quod ait
Epyphanius, XXIV
annis adscensionem filii sui
supervixit . . . .
P. 505. Probabiliter.
. . . XII annis filio
supervixit . . . . .

Se cuenta que la santa Virgen (permaneci6 en su casa cerca del
monte de Sion) y que con una devoci6n asidua mientras vivi6 no
dejaba de visitar los lugares (de la vida) de su Hijo~ es decir, el
de la oraci6n (del Huerto), la Pasi6n y la Sepultura y que segun
dice S. Epifanio, sobrevivi6 24 afios (no 22) a la Ascensi6n de su
Hijo ... Pero probablemente s6lo 12 afios sobrevivi6 al Hijo .. :

1 JAcoBus A VARAGINE, Legenda ciurea. Reproducci6n fototlpica de la tercera edici6n
de 1890. Osnabrueck, Otto Zeller, 1965. Pag. 504ss (cap. CXIX, p. 114).
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Transitus W Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

Escena II
Die igitur quadam dum in filii
rasgo 5
sui desiderium cor virginis vehementer accenditur, aestuans animus commovetur et in exteriorem lacrimarum abundantiam excitatur, cumque ad tempus subtracti filii aequanimiter non ferret
subtracta solatia, ecce angelus cum multo lumine eidem adstitit
et reverenter utpote sui matrem domini salutavit. Ave, inquit,
benedicta Maria . . . Ecce autem ramum palmae de paradiso
6
ad te dominam attuli, quem ante feretrum portare jubeas, cum
die tertia de corpore assumeris - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
nam tuus filius te matrem reverendam expectat.
Cui Maria respondit: si inveni
gratiam in oculis tuis, obsecro
ut nomen tuum
mihi revelare digneris,
Sa
sed hoc peto instantius, ut filii et fratres mei
apostoli ad me pariter congregentur, ut eos, antequam moriar, corporalibus oculis videam et
ab eis sepelire valeam et ipsis praesentibus spiritum Deo reddam.
7a
Hoc iterum peto et obsecro, ut anima mea de corpore exiens nullum
spiritum teterrimum videat nullaque mihi Satanae potestas occurrat.

Escena II Cierto dia el coraz6n de la Virgen se encendi6 con vehemencia deseando ver al Hijo, y con tanto ardor se le conmovi6 el alma (v.
Elche, estrofas 3 y 7) que le vinieron afuera abundantes higrimas.
No sintiendose, pues, con fuerzas para llevar con buen animo el
haber perdido todo consuelo con la perdida del Hijo, he aqui que
rasgo 5
se le present6 un angel con gran resplandor y la salud6 muy reverente como a la Madre de su Senor. Salve, le dijo, bendita
Maria ... Mira, Senora, que te traigo del Paraiso esta palma, que
haras llevar ante tu feretro, cuando dentro de ires dtas seas toma6
da de tu cuerpo, ya que tu Hijo te espera para honrarte como
Madre. Maria le respondi6: si he hallado gracia a tus ojos, te
ruego que te dignes revelarme tu nombre.
Sa
Tambien te pido encarecidamente que hagas que se congreguen
junto a mi los Ap6stoles, mis hijos y hermanos, para que los
vea con mis ojos corporales antes de morir y puedan ellos sepultarme, despues de entregar a Dios mi espiritu en su presencia.
Tambien te pido y te ruego que hagas que al salir mi alma del
7a
cuerpo no vea ning1ln espiritu temible ni me salga al encuentro
ningun emisario de Satanas.
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Transitus W

Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

Escena II
rasgo
adic.
rasgo 8b
7b

regreso
del angel
Escena III
9

Cui angelus:
cur scire desideras,
domina
nomen meum, quod
admirabile
est et magnum?
Ecce autem omnes ad te venient hodie et congregabuntur apostoli, qui nobiles exhibebunt exequias funeris . . . et in eorum
conspectu spiritum exhalabis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
Malignum autem spiritum videre
cur metuis? . . . Fiat voluntas tua
ut ipsos non videas.
His dictis angelus cum multo lumine coelos adscendit.
Factum est autem, dum Johannes
in Epheso praedicaret: coelum repente intonuit et nubes candida
ipsum sustulit ac raptum
ante Mariae junuas collocavit percutiensque ostium interius introivit ac reverenter virgo virginem (p. 506) salutavit. Quem felix
Maria conspiciens vehementer obstupuit "et prae gaudio lacrimas
continere nequivit dixitque

Escena II
El angel le responde: l. por que, Senora, quieres saber mi nombre
rasgo
adicional. que es grande y admirable?
8b
7b

regreso

Hoy vendran a ti los Ap6stoles reunidos, y ellos te rendiran
muy hermosas exequias, despues que en su presencia exhales tu
espiritu.
Pero l. por que temes ver algun espiritu maligno? Que se haga
tu voluntad y no los veas.
Dicho esto, el angel subi6 al cielo con gran resplandor.

Escena III Y ocurri6 que mientras Juan predicaba en Efeso, de repente
9
son6 un trueno en el cielo y una nube blanca lo rapt6 dejandolo
a la puerta de Maria, y el habiendo llamado entr6 y con toda reverencia el virgen salud6 a la Virgen. Maria al verlo qued6 turbada de felicidad y sin poder contener las lagrimas le habl6 de
este modo:
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Transitus W

Ps.-Meliton

Leyenda Aurea

M. de Elche

Escena III
rasgo 10

13

Fili Johannes, ------------------------memor esto verborum magistri tui, quibus me
tibi matrem et te mihi in filium commendavit ...
Corpus
meurn tibi cura sollicita commendo - - - - - - - - - - - .
Audivi enim, Judaeos iniisse consilium dicentes:
expectemus, viri fratres, quoadusque
illa quae Jesum portavit, subeat mortem, et corpus ejus continuo rapiemus ac
injectum ignibus comburemus. Tu igitur hanc
palmam, deferri facies ante feretrum, cum corpus meum
duxeritis ad sepulchrum - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dixitque Johannes: o utinam hie essent omnes apostoli fratres mei, ut decenter tibi parare possemus
exsequias et exsolvere laudes dignas. - - - - - - - - Haec illo dicente omnes apostoli de locis, in quibus praedicabant,
a nubibus rapiuntur et ante Mariae ostium collocantur, qui videntes se ibidem insimul congregatos mirabantur dicentes: quaenam causa est, propter quam nos hie dominus insimul congregavit? Johannes igitur ad eos exiit et dominam de corpore recessuram praedixit
et
addidit
dicens: videte, fratres, ne, cum
obierit, aliquis earn

Escena III
rasgo 10

13
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"Oh, hijo Juan, acuerdate de las palabras de tu Maestro con las
que me encomend6 a ti como madre y te encomend6 a mi como
hijo. Confio a tu cuidado solicito mi cuerpo. Porque he oido que
los judios han tramado una conjura diciendo: "esperemos,hermanos,
hasta que muera la madre de Jesus, y enseguida raptemos su cuerpo para quemarlo". Tu has de hacer llevar esta palma ante mi
feretro, cuando lleveis mi cuerpo al sepulcro". Y dijo Juan:
"Ojala estuvieran aqui todos mis hermanos los ap6stoles, para
que te pudieramos preparar honorables exequias y cantarte dignas
.
alabanzas". .
Y diciendo esto, todos los Ap6stoles fueron arrebatados por las
nubes de los lugares donde estaban predicando, hasta ser colocados ante la puerta de Maria, y al verse entre si todos congregados se admiraban diciendo: 1, cual es la causa por la que el Seiior
nos congreg6 a todos aqui?
Entonces Juan sali6 a ellos y anunci6 que la Senora iba a marcharse
de su cuerpo y aiiadi6: Tened cuidado que nadie la llore cuando

La Leyenda durea: comparaci6n
Transitus W

Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

ne hoc videns popudefleat,
Ius
conturbetur et dicat: ecce
timent mortem, qui
isti
quomodo
praedicant resurrectamen
aliis
tionem.
Aderat autem ... et summa et perfectissima' theologorum summitas, Paulus (Cita a Ps. Dionisio,

Esc. III
rasgo 13
(cont.)
12

fuente indirecta de
Historia Eutimiana).

Escena IV

Circa vero horam
noctis tertiam - - - rasgo 17 Jesus advenit cum angelorum ordinibus-------patriarcharum coetibus ... - - - - - - - et ante thronum virginis acies ordinatur et dulcia
cantica frequentantur ... Jesus dixit: veni, electa
mea, et ponam te in thronum meum
rasgo 15 +
16 + 18
rasgo 16

Esc. III
rasgo 13
(cont.)
12

(No est{m claros)
(507) Mariae anima de
corpore
egreditur
et in ulnas filii
advolavit ...
Ap6stoli autem viderunt eius animam tanti esse
can doris, ut nulla inortalium lingua possit effari - - muera, no sea que el pueblo al verlo quede turbado y diga: miren
a estos c6mo temen la muerte, cuando a otros predican la resurrecci6n.
Tambien estaba presente el que es la suma y perfectisima cumbre
de los te6logos, Pablo (Cita a Ps.-Dionisio, fuente indirecta de
la Historia Eutimiana).

Hacia las tres de la noche vino Jesus con los coros de angeles
y los grupos de patriarcas, . . . etc. Ante el trono de la Virgen
se colocaron los ejercitos celestiales y empezaron a cantar dulces
melodias que se continuaban. Jesus dijo: "ven~ mi elegida, y te
sentare en mi trono ... "
(P. 507). El alma de Maria sali6 del cuerpo y vol6 en las manos
r.15 +
16 + 18 del Hijo ...
rasgo 16 Los Ap6stoles vieron que su alma era tan blanca que ninguna
lengua mortal la podria describir.
Esc. IV

rasgo 17

, (No aparece clara la forma humana del alma ni el traslado al
cielo por angeles, suplantados estos directamente por Cristo).
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Transitus W

Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

Escena V
rasgo 19 Tres autem virgines, quae ibidem erant, cum corpus ejus
lavandi gratia exspoliassent, tanta statim corpus
claritate resplenduit, ut tangi quidem ad lavandum posset, videri
autem non posset.

20

21

(Las tres Virgenes-o Mariasno son requeridas por los Ap6stoles, como en Elche y en Transitus W).
(Falta el rasgo 20, que esta en
Elche yen Transitus W).

Apostoli autem corpus eius reverenter ceperunt et super
feretrum posuerunt dixitque Johannes Petro:
hanc palmam ante feretrum, Petre, portabis, quia
dominus nobis te praetulit et suarum ovium (p. 508)
pastorem et principem ordinavit. Cui Petrus: hanc
potius portare te convenit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - qui virgo a Domino es electus, et
dignus est ut palmam virginis virgo ferat. Tu super pectus domini
recumbere Jlleruisti et exinde sapientiae et gratiae plus caeteris
fluenta potasti . . . ego autem portabo cum feretro sanctum corpus
. . . Paulus autem dixit ei: et ego
qui minimus vestrum omnium sum
portabo tecum.

Escena V
rasgo 19 Cuando las ires vlrgenes, que alU estaban, desnudaron el cuerpo
para lavarlo, brill6 con tal resplandor que podia ser tocado mientras se lavaba, pero no podia verse.
21
Los Ap6stoles tomaron con reverencia su cuerpo y lo pusieron
sobre el feretro, y dijo Juan a Pedro: esta palma ante el feretro
tu, Pedro, has de llevar, porque el Senor te design6 para precedernos y te nombr6 pastor y principe de sus ovejas. Pedro respondi6: mas bien es justo que la lleves tu, que fuiste elegido
virgen por el Senor, y la palma de la Virgen ha de llevarla quien
es virgen. Tu mereciste recostar tu cabeza en el pecho del Senor
y bebiste como nadie la gracia y sabiduria que de alH fluyeron ...
Yo, en cambio, llevare el santo cuerpo en su feretro . . . Pablo
afiadi6: y yo, que soy el menor de vosotros, lo llevare contigo.
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Transitus W

Ps.-Melit6n

LeyendaAurea

M. deElche

Escena V Petrus incepit cantare ac dicere: exiit Israel de Aegypto alleluja.
rasgo 22 Caeteri autem apostoli cantus dulciter prosequuntur.
Dominus
autem feretrum et
apostolos nube protexit ita
quod
ipsi
(angeli? v. Tr. W)
non videbantur, sed tantum eorum vox audiebatur. Affuerunt et angeli cum apostolis concinentes.
Excitati omnes ad tam dulcem sonum et melodiam de civitate
Esc. VI
velocius exeunt et, quidnam hoc sit, diligenter sciscitantur. Tunc
24
extitit qui diceret: Mariam illam discipuli Jesu efferunt mortuam . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 25
Tunc ad arrna concurrunt et se mutuo hortabantur dicentes: venite, omnes discipulos occidamus
ac
corpus illud, quod seductorem ilignibus comburamus.
Ium portavit,
Princeps autem sacerdotum hoc videns obstupuit et ira repletus
27
ait: ecce tabernaculum illius, qui nos et genus nostrum conturbavit, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - qualem gloriam nunc accepit.
Et hoc dicens manus ad Iectum misit volens illud evertere et
ad terram deducere. Tunc manus ejus subito ambae aruerunt
et Iectulo adhaeserunt, ita ut ad lectulum manibus penderet
et nimio cruciatu vexatus Iamentabiliter ejularet - - - - - - - - - - - Escena V
rasgo 22 Pedro empez6 a cantar: "Salio Israel de Egipto, aleluya". Los
demas Ap6stoles continuaron el canto con gran dulzura. El Senor protegia a los Ap6stoles y el feretro desde la nube de tal modo
que estos (los angeles y no los ap6stoles, segim Transitus W)
no podian ser vistos, aunque se oian sus voces. Y estaban los
angeles cantando con los ap6stoles.
Esc. VI
Excitados p.or tan dulces voces y melodias, empezaron todos
a salir de Ia ciudad a toda prisa, y preguntabanse curiosos que
24
podia ser aquello. Alguien respondi6: "los discipulos de Jesus
llevan muerta a esa tal Maria ... "
Entonces corrieron a tomar las armas, exhortandose entre ellos:
25
"vamos a matar a todos los discipulos y quememos el cuerpo que
tuvo en su seno a aquel seductor".
27
El principe de los sacerdotes al verlo qued6 pasmado, y lleno
de ira exclam6: "Mirad el tabernaculo de aquel que turb6 a nuestra gente y a nosotros mismos, 1que gloria esta recibiendo
ahora I" Y en diciendo esto quiso echar mano al Iecho para
derribarlo. Pero sus brazos se secaron quedando pegados al lecho,
y asi colgaba de el y se Iamentaba abrumado por el dolor.
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Transitus W

Ps.-Melit6n Leyenda Aurea

El~.lie

M. de Elche

Escena VI
rasgo 26 reliquus autem populus ab angelis, qui erant in nubibus, caecitate percussus est.
r. 28 + 29 Princeps autem sacerdotum clamabat dicens: sancte Petre, in
hac tribulatione me non despicias, sed pro me obsecro, ad dominum preces fundas - - - -- -- -:-- - -- - -- -- -- - -- - - - - -- - - -,
memor enim debes esse, qualiter aliquando tibi adstiti, et qualiter te accusante ancilla ostiaria excusavi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r. 30 + 31 Cui Petrus ... : si in dominum nostrum Jesum Christum et in bane,
quae ipsum genuit et portavit, credideris, spero quod continuo
sanitatis beneficio potieris.
Qui respondit: credo, dominum
Jesum verum esse filium Dei et bane sanctissimam matrem ejus,
statimque (p. 509) a feretro manus eius solutae sunt, sed tamen
in brachiis adhuc ariditas remansit
et dolor vehemens non recesserat,
dixitque ei Petrus: osculare feretrum et die, credo in Deum Jesum
Christum, quem ista in utero portavit et post
partum virgo permansit. Quod cum dixisset, continuo pristinae reditus est sanitati - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
(Sigue el rasgo extravagante de la palma llevada a la ciudad para curar a los ciegos. Solo
el valor curativo atrihuido ala palma coincide con Elche).

Escena VI
rasgo 26 Los demas del pueblo fueron heridos de ceguera por los angeles
que iban en las nubes.
28 + 29 El Principe de los sacerdotes clamaba diciendo: "San Pedro,
no me desprecies en esta tribulaci6n; al contrario, te ruego que
reces por mi al Senor. Acuerdate de c6mo estuve de tu lado en
otro tiempo y te excuse cuando la criada portera te estaba acusando.
r. 30 + 31 AI cual dijo Pedro ... : "Si creyeres en nuestro Senor Jesucristo
y en esta que le llev6 y engendr6, confio en que enseguida gozaras
del beneficio de la curaci6n". El respondi6: "Creo que el Senor
Jesus es verdadero Hijo de Dios, y esta es su santisima madre";
y enseguida sus manos se soltaron del feretro, pero aun quedaban
secos sus brazos y no desaparecia el dolor fuerte. Pedro continu6: "Besa el feretro y di: creo en Dios Jesucristo, a quien esta
llev6 en su seno, quedando virgen despues del parto". Y, en
diciendolo, de inmediato volvi6 a su anterior estado de salud.
(Sigue el rasgo extravagante, mencionado arriba. No es
seguro que este el rasgo 32, a no ser de un modo implicito).
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Transitus W

Ps.-Melit6n

Leyenda Aurea

M. de Elche

Escena VI
rasgo 32?
34
Mariam autem portantes apostoli in monumento posuerunt,
et juxta illud, ut dominus jusserat, consederunt
terti a autem die veniens Jesus cum multitudine angelorum ipsos salutavit.
Esc. VII

(Sigue el diruogo entre Cristo
y los Ap6stoles, en el que estos

piden al Seiior la gracia de la
resurrecci6n de la Virgen).

35

(Michael) archangelus continuo affuit et Mariae animam coram Domino praesentavit - - - - - - - - - - - - - ~ - - - (Sin Araceli r. 35 + 37
Reuni6n Statimque anima ad Mariae accessit corpusculum et de tumulo
de cuerpo prodiit gloriosum sicque ad aethereum assumitur thalamum comiy alma)
tante secum multitudine angelorum.

Escena VI
rasgo 34

Los Ap6stoles llevaron a Maria basta el sepulcro donde la pusieron, quedando junto a el sentados, segun habia mandado el
Sefior. AI tercer dla vino Jesus con multitud de angeles y los
salud61 •

Esc. VII
35 .

(Sigue el diruogo de Cristo con los Ap6stoles).

. : . (Miguel) arcangel vino de inmediato y present6 ante el Sefior
el alma de Maria.
(Sin Araceli r. 35 + 37 Reuni6n de c. y a.
Y enseguida el alma de Maria se uni6 a su cuerpecito y lo hizo
salir glorioso de la tumba. Y asi fue llevado al ta.Iamo celestial, llevando consigo una multitud de angeles.

1 (El rasgo especial de los tres dias de espera no aparece en el Misterio de Elche, pero si
en los "gozos" que siguen a Ia fiesta: ver PonrARES, o.c., p. 155, no 78. No sabemos si es
una reminiscencia de un rasgo desaparecido del texto del Misterio o una invenci6n del
autor de los "gozos").
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Escena VIII
rasgo 36
38

Leyenda Aurea

M. de Elche

Thomas autem cum abesset et rediens - - - - - - - credere recusaret - - - - - - - - - - - -,
subito zonam, qua corpus ejus
praecinctum fuerat, ab aere recepit illaesam, ut vel sic intelligeret, quod totaliter fuisset assumptam.

Esc. VIII
rasgo 36 Volvi6 Tomas, que estaba ausente, y como se resistiese a creer,
de repente cay6 sobre el desde el aire sin romperse el cinto que
cefiia el cuerpo (de la Virgen), para que asi entendiera que habia
sido asumida en su ser total.
(Ha suprimido, como en Elche, el rasgo 39).

Las conclusiones que podemos deducir de esta comparacion son las
siguientes:
1. Jacobo de Voragine, autor erudito, ha tenido el cuidado de comparar por lo menos cuatro fuentes (o bien sus respectivas derivaciones):
e• Transitus W, el pseudo-Melit6n, el libra De divinis nominibus de pseudoDionisio Areopagita (fuente supuesta de la Carta a Tito), y el pseudo-Jose
de Arimatea1 : Una quinta fuente podria ser el pseudo-Juan Evangelista
con respecto a la oraci6n de la Virgen ante el sepulcro (rasgo 4). La leyenda
ha proporcionado al Misterio de Elche la mayor parte de los elementos que
pudo recibir de fuentes anteriores. Su compositor no tuvo que molestarse
en compararlas, ya que las hall6 combinadas en la Leyenda durea.
2. En la parte que corresponde a los grandes rasgos I-VII es evidente
que se parece mas a pseudo-Meliton, no s6lo por las mayores coincidencias

1 Ver supra, cap. VI, p. 92, sobre el origen de la Carta de pseudo-Dionisio a Tito.
Por lo demas, se ha podido comprobar que es el pseudo-Jose de Arimatea, y nola Historia
Eutimiana, a no ser indirectamente, lo que se introduce en la tradici6n posterior al siglo
XIII, a traves de JAcoBo DE VoRA.GINE. Esto contradice la opini6n expresada por C.
PlANA, o.c., p. 337.
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que en la tabla comparativa se han podido manifestar, sino por haber suprimido los largos discursos, dando al relato un aire sobriamente narrativo.
En cuanto a que su fuente sea un escrito de Juan Evangelista, como dice
al principio, debe referirse a la atribuci6n que en el pr6logo del pseudoMelit6n se hace de su relato a las palabras de tal Evangelista. Porque es
seguro que la Leyenda durea no deriva del ap6crifo del pseudo-Juan .
•
3. Hay por lo menos cinco pruebas de que ha tornado directamente
en consideraci6n a Transitus W, sustituyendo a pseudo-Melit6n por lo que
le ha parecido mejor en aquel1 resultando una expresa combinaci6n de
ambas fuentes.
4. La parte correspondiente al rasgo VIII la ha podido tomar de la
Narraci6n Arabe o de pseudo-Jose de Arimatea, que son las unicas fuentes
que traen los rasgos 36 y 38. Pero es mas probable que haya tornado por
modelo a Jose de Arimatea, tanto por su mayor proximidad cronol6gica
y lingiiistica, como porque la Narraci6n Arabe resulta extraiia por su final
fantastico (traslado de los Ap6stoles al Paraiso). Sin embargo, ha suprimido
de pseudo-Jose de Arimatea el rasgo 39, facilitando la misma supresi6n
en el Misterio de Elche, que en este punto guarda mayor afinidad con la
Leyenda durea que ningun otro ap6crifo tardio.
5. Podemos aiiadir que la Leyenda durea es el primer precedente que
muestra claramente diferenciados al principio de la narraci6n, los tres lugares que constituyen los rasgos 2, 3 y 4 de Elche, siendo esto prueba evidente
de que Elche ha tornado de ella lo que de ninguna otra fuente pudo haber
tornado. El Misterio coincide en gran parte con Transitus W + pseudoMelit6n + pseudo-Jose de Arimatea en la medida en que la Leyenda durea
coincide con los mismos, a excepci6n de la parte correspondiente a la escena
IV que resulta ser la menos coincidente (en ella Elche parece mas cercano
a Transitus W, por la ausencia del dialogo entre Jesus y los Ap6stoles anterior al rasgo 35). Elche, tal vez por ser obra dramatica cantada, ha tenido
que ser una abreviaci6n de las tres fuentes combinadas explicando la causa
de ciertas lagunas de detalle.

1 Ver supra, p. 100, rasgo 6, dato extravagante de la pregunta del nombre del angel;
p. 102, rasgo 10, encomienda del cuerpo a S. Juan; p. 102-3. rasgo 13, recomendaci6n de
no llorar por la muerte de Marfa; p. 105, rasgo 22, presencia vigilante del Sefior en la nube
durante el entierro; y p. 105, rasgo 25, intenci6n manifestada por los judfos de matar a
los dfscipulos.
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6. Hay algun rasgo que todavia no hemos encontrado. Asi por ejemplo: el 33, Ia incensaci6n; el 23, la capa pluvial de Pedro; o el 14, el traje
de peregrino de Santiago. Habra que seguir buscando su procedencia,
sobre todo en fuentes iconograficas, dado su canl.cter plastico. Lo mismo
puede decirse del Araceli y de los instrumentos musicales de los angeles.
7. Hay, con todo, disparidades muy acusadas entre Elche y toda la
tradici6n acumulada y reunida en Ia Leyenda aurea. Se trata de los rasgos
12 y 17: S. Pablo y Cristo, que en Elche no aparecen. Nos queda por resolver
el problema sobre el precedente de estas ausencias.
Digamos como apendice que Ia falta del rasgo 20 en Ia Leyenda aurea
puede verse suplida porIa segunda narraci6n asuncionista del mismo Jaco- ·
bo de Voragine, donde menciona el episodio1•

1 JAcoBus A VARAGINE, o.c., p. 517ss. En esta segunda narraci6n sustancialemente
identica a la primera, aparece esta frase, p. 518: "Beata Maria, convocatos amicos et
cognatos", etc. Marfa convoca, como en Transitus W, a sus amigos y parientes, lo que
corresponde de alglln modo al rasgo 20 de Elche, salvo que aquf son los Ap6stoles quienes
- los convocan, estando ya muerta la Virgen.
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CAPITULO VIII
EL TESTIMONIO ICONOGRAFICO

Pocos dias antes de empezar este trabajo, de paso por Madrid, visite
el museo del Prado. Como no disponia de largo tiempo para contemplar
sus grandes obras de arte, tuve que limitarme a algunas por el momento preferidas. Entre elias escogi el pequeiio cuadro de Mantegna que representa la muerte de la Virgen, al que Eugenio D'Ors, gran admirador
del Misterio de Elche, dedica grandes elogios en su obra Tres horas en el
Museo del Prado. No se si sera casual o intencionada la coincidencia de su
admiracion por ambas obras de arte. No deja de ser curioso que cuando me
detuve ante la primorosa pintura del Mantegna tuve la repentina intuici6n:
he aqui pintado el Misterio de Elche o, por lo menos, una de sus fuentes
inmediatas.
Andrea Mantegna, que vivi6 entre los aiios 1431 y 1506, nunca estuvo
en Elche y es probable que no llegara a sus oidos la fama de la fiesta de la
Asuncion. Si hoy pasa desapercibida para los extranjeros (por desgracia)
esta ciudad levantina, siendo tan pujante su prosperidad, mucho mas
desapercibida habia de ser para un italiano la que en el siglo XV no pasaba
del rango de modesta villa. Mantegna naci6 en un pequeiio lugar del Veneto,
Isola di Cartura, y pas6 su vida recorriendo las diversas regiones de Italia,
mayormente la Lombardia y el mismo Veneto1• No he consegnido tener
noticia exacta sobre el aiio en que pint6 este cuadro, al que Nieto ascribe
1 Ver noticias sobre la vida y obra de este pintor renacentista en E. TIETZE-CONRAT,
Mantegna. Gemlllde, Zeichnungen, Kupferstiche. Phaidon Verlag, Colonia, 1956 (Einleitung). Por lo que respecta a sus obras asuncionistas, asi como a las de los demas pintores o escultores que vamos a mencionar en adelante, conviene tener en cuenta dos interesantes libros: SILVIA Rossi, L' Assunzione di Maria nella storia dell'arte cristiana,
o.c.; BENEDICTO NIETO, La Asunci6n de la Virgen en el arte, o.c. En ambas obras puede
observarse c6mo la iconografia asuncionista sufre, a partir por lo menos del siglo XI, un
influjo desbordante de los ap6crifos. Cfr. A. DE SANTos, o.c., p. 615. Ver tambien LozoYA, MARQUES DE, Pinceles y gubias cantan, o.c.
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dos fechas probables: 1462 o 14921• En estas fechas ya debia existir Ia representaci6n del Misterio de Elche, como despues trataremos de demostrar.
Si Mantegna no tuvo noticia de tal representaci6n, es posible que se dieran
en Italia otras muy similares que, si remontasen a una epoca algo anterior,
podria comprobarse que sirvieron de modelo muy directo al drama de
Elche. Es innegable que el cuadro del Mantegna parece inspirado en una
representaci6n teatral liturgica que tiene precisamente los mismos rasgos que
la de Elche.
AI examinar el cuadro (ilustr. 10)2 podemos comprobar, en primer Iugar,
que entorno a 12 cama en que reposa Ia Virgen antes de ser llevada al sepulcro,
se agrupan once ap6stoles. Por primera vez, entre todas las fuentes .estu-·
diadas, ha sido excluido San Pablo, como es tambien excluido en Elche.
Recordemos que cuando se cuentan 12 ap6stoles, se entiende que son los
mismos de Ia Ultima Cena, con la sustituci6n de Judas por Matias3 : los
mismos que empiezan a predicar el dia de Pentecostes. Por consiguiente,
cuando en Ia escena de la muerte de Maria se cuentan 11, se entiende que
el que falta es Santo Tomas, de acuerdo con la leyenda que se ha transmitido hasta Elche. El numero de ap6stoles presentes nos atestigua una
doble coincidencia entre el cuadro de Mantegna y el Misterio: la ausencia de
San Pablo (rasgo 12) y la ausencia momentanea de Santo Tomas (rasgo 36).
En segundo lugar, aparece por primera vez en este cuadro, despues
de la remota fuente del pseudo-Juan Evangelista, el rasgo de la incensaci6n,
numero 33 de Elche, que tambien en el cuadro forma parte de la ceremonia
del entierro. Aqui se encuentra la discrepancia de que no es San Pedro el
que mueve el incensario sino otro ap6stol. San Pedro aparece claramente
identificado en el centro de Ia pintura, como el que preside la ceremonia,
por ir vestido sacerdotalmente con la capa pluvial. Este es el unico precedente del rasgo 23 que hemos encontrado hasta ahora.
En tercer Iugar, el primer ap6stol de la izquierda, cuyo rostro y cabello
juvenil permiten identificarlo inconfundiblemente con San Juan, lleva la
palma en la mano y ocupa el puesto mas avanzado de la comitiva del entierro
a punto de empezar. Todo esto coincide exactamente con las fuentes que
han desembocado en el Misterio.

1

2
3

VerB. NIETO, o.c., p. 90.
Ver las ilustraciones p. 187ss.
Ver Hechos de los Apostoles, cap. I.
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En cuarto Iugar, los tres apostoles de la derecha, con candelas en la
mano y en actitud de empezar a caminar, estan cantando algo que, a la
luz de las fuentes escritas, podemos identificar con el salmo 114 (In exitu
Israel de Aegypio). No deja de ser curioso que alguna vez en el Misterio
destaque el canto de tres apostoles (ternario).
Todo nos hace llegar a la conclusi6n de que el pintor renacentista se
ha inspirado en una obra teatralliturgica en todo semejante a la de Elche.
La teatralidad del cuadro es evidente, a pesar del recurso meramente estetico del paisaje que se ve a traves de la ventana. La capa pluvial, el incensario, y las velas, tanto de los tres apostoles como de las esquinas de la
cama, que recuerdan las velas de las esquinas del estrado de Elche, remarcan
el caracter liturgico de la escena. Debi6 Mantegna haber contemplado en
Italia un drama liturgico asuncionista casi identico al que conservamos en
Elche. Aqui se nos abre una pista para seguir investigando el proceso de Ia
tradicion desde la Leyenda aurea de Jacobo de Voragine hasta nuestro
hermoso misterio, que ya parece encontrar un precedente donde se aiiaden
los rasgos que faltan en aquella fuente y donde ademas se corrigen las ultimas
discrepancias.
Antes de indagar la existencia del hipotetico teatro italiano posterior
a Voragine y anterior a Mantegna, hemos de hacer algunas observaciones
al examinar esta sorprendente pintura.
Las artes plasticas, y especialmente aquellas que muestran tener un
aire tan hieratico como la presente, sufren graves limitaciones cuando tratan de expresar el dinamismo de una accion que transcurre en el tiempo.
Un cuadro es la vision de un solo instante y no es facil que sea fuente de
la narracion escrita o escenica de un acontecer prolongado, sino mas bien
testimonio de alguna otra narracion literaria de cuyas escenas se ha inspirado.
Muchas veces, las artes plasticas tratan de incluir el transcurso del tiempo,
supliendo su limitacion expresiva con un doble recurso: o bien acumulando
en el mismo cuadro el testimonio simultaneo de varias acciones sucesivas
(empezar a andar, estar ya cantando, mientras aun se ejecuta Ia incensacion),
o bien aiiadiendo otros cuadros que representan a su vez escenas instantaneas
sucesivas. Este segundo recurso se ha empleado sobre todo en los reta:blos
medievales y renacentistas: primer esbozo implicito del movimiento plastico
logrado en nuestros dias por la sucesion de pianos cinematogr:ificos. Este
segundo recurso tambien ha sido empleado en cierto modo por Mantegna,
puesto que compuso otras pinturas correspondientes a otras escenas de la
Asuncion que comparadas permiten expresar un cierto transcurso temporal.
113

Los orlgenes del misterio de Elche

No me parece probable, aunque no tengo un firme fundamento para
refutarla, la opini6n de R. Longhi, citado por Tietze-Conrat1, de que a
este cuadro de la muerte de Maria se le haya cortado la parte superior en la
que debia aparecer Jesucristo llevando consigo el alma de la Madre. Me
parece improbable por dos razones: primero porque el cuadro tiene una
proporci6n muy arm6nica que quedaria destruida con esa prolongaci6n
superior, y segundo porque seria sobremanera extraiio que los ap6stoles
apareciesen tan desentendidos, como aparecen, de aquel supuesto acontecimiento celestial que deberia reclamar enfaticamente su atenci6n. De todas
formas, si se confirmara esta teoria de Longhi, deberia yo reconocer que
desaparece uno de los motivos mas fuertes (aunque no el unico) por los que
trato de afirmar que el cuadro del Mantegna refleja una fuente literaria
muy directa del Misterio de Elche, debido a la ausencia de Cristo en el momento de Ia muerte de Maria.
Sin embargo, Mantegna habia pintado hacia 1453-56 otra escena de Ia
Asunci6n, para Ia iglesia de los eremitas de Padua (ilustr. 11). Si bien Ia
reproducci6n de que disponemos es incompleta, basta para cerciorarnos de
que Ia fuente literaria, sin duda teatral, que Ia ha inspirado no deriva del
pseudo-Jose de Arj.matea, donde s6lo el Ap6stol Tomas contempla Ia Asunci6n, sino de Ia Leyenda de Jacobo de Voragine, donde todos los ap6stoles
la contemplan. Esto confirma el hecho de que las pinturas de Mantegna
dan testimonio de una fuente directisima d~l Misterio de Elche, coincidiendo
casi perfectamente con el a pesar de que faltan las Marias y la escena de
Ia Judiada, que Mantegna no tuvo quizas interes alguno por plasmar.
En los capitulos siguientes indagaremos Ia pista del teatro italiano que
parece reflejada en las pinturas del Mantegna. Mas ya que hemos empezado
a tratar de Ia pintura, como testimonio paralelo de la tradici6n, bueno
sera que ofrezcamos un examen de los principales testimonios pict6ricos o
escult6ricos. Ello nos servira para confirmar la tradici6n de algunos rasgos
de caracter plastico: Ia incensaci6n, Ia capa pluvial de Pedro y el traje de
peregrino de Santiago, que aun no hemos visto aparecer, y el Araceli con
sus angeles instrumentistas. AI mismo tiempo nos confirmara acerca del
proceso de correcci6n de los rasgos primitivos hasta desembocar en la forma
consagrada en Elche, o nos hara ver, a fuerza de insistencia en los documentos
plasticos, el volumen de ciertas dificultades que aun tendremos que veneer
para ajustar el Misterio con sus fuentes.

1 TIETZE-CONRAT,
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El Padre Joseph Duhr ha publicado un estudio interesante acerca de
la evoluci6n iconogrMica del tema de la Asunci6n1• De el nos interesa sobresacar la conclusi6n de que la escena de Santo Tomas no aparece hasta
epoca muy tardia, siglo XIV, lo cual confirma nuestra impresi6n de que
su fuente literaria, que es el pseudo-Jose, no pudo propagarse hasta una
epoca relativamente avanzada. Constatamos tambien que el vehiculo de
nubes y angeles sobre el que Maria asciende, que corresponde al Araceli
de Elche, aparece igualmente en epoca tardia, pero ello creemos que se
debe a ese precedente de la literatura dramatica que Duhr no tiene en cuenta
y del cual nos vamos a ocupar mas adelante. De igual manera es util notar
que la escena de la coronaci6n de la Trinidad aparece en las artes plasticas
con bastante retraso, debido sin duda a que los artistas se debieron inspirar
en fuentes que la mencionan, de las que no creemos se encuentre ninguna
anterior al siglo XIII. En cambio, nos es indiferente el hecho de que en la
evoluci6n de las artes plasticas se haya pasado de un predominio de la
Dormici6n como tema pict6rico al de la Asunci6n propiamente dicha;
porque, dado que el testimonio iconogrMico es aqui invocado como suplemento de las fuentes i.iterarias, cuando no son del todo claras, la literatura
ap6crifa latina nos basta, ya que encontramos en ella, desde los mas remotos tiempos, el testimonio de Ia Asunci6n como desenlace del episodio de
Ia muerte o Dormici6n. Veamos, pues, ahora en detalle c6mo las artes plasticas suplen o corrigen con el correr de los tiempos el conjunto de rasgos
tradicionales que se han transmitido hasta el Misterio.
En cuanto a la incensaci6n, sin necesidad de recurrir a Ia iconografia
bizantina que debe haber servido de puente transmisor del rasgo entre el
ap6crifo griego del pseudo-Juan y las representaciones medievales de
Occidente, encontramos en el siglo XII un primoroso testimonio plastico
que corresponde a la cubierta de marfil de un misal de Cluny2 •
En dicho bajorrelieve, aparte del rasgo de la incensaci6n, destaca la
presencia de 14 ap6stoles (I) junto al lecho mortuorio de Maria, asi como
la presencia de Jesus que viene a tomar en sus manos el alma de la Madre
bajo la forma de pequeiio cuerpo humano. Esta misma forma aparece entregada por Jesus a un angel que desaparece por el angulo superior derecho
1 J. DuHR; S.J., L'evolution iconographique de l' Assomption, o.c., 671-682.
2 Ver S. Rossi, o.c., p. 46. En cuanto ala iconograffa bizantina sobre la Asunci6n, se

halla esplendidamente representada en uno de los mejores libros que sobre iconograffa
mariana general han aparecido ultimamente. Se trata de la obra de KQNETANTINOY
L1 KAAOKYPH oc. 1972. (302 ps. mas 303 laminas).

115

Los origenes del misterio de Elche

llevandola en sus manos al cielo. Ofrecense, pues, rasgos mezclados de
diversos ap6crifos, pero es interesante destacar que todavia persiste la
presencia de Jesus, que de un modo insistente se encuentra en todos los
testimonios plasticos hasta el siglo XIV, es decir hasta despues de haber sido
escrita la leyenda de Jacobo de Voragine y de haber empezado las representaciones teatrales.
La capa pluvial de Pedro aparece ya en pinturas del siglo XIV, como
en la de Bartolo de Fredi (ilustr. 12).
Esta pintura ofrece el testimonio de la incensaci6n, aunque puesta
arbitrariamente en manos de angeles, y sin que de ello se encuentre fundamento en la tradici6n literaria. Tambien parece que son angeles los que
llevan las candelas al iniciar la procesi6n. Es notable que ya se encuentren
los ap6stoles reducidos a 11, habiendose suprimido a S. Pablo y no contando
de momento con Santo Tomas. Estas coincidencias con el Misterio se adelantan de un siglo con respecto a Mantegna. La palma, como si~mpre, es
llevada por San Juan. La figura superior de Jesus teniendo en la mano
izquierda el alma (bajo pequeiia forma corporal humana) de la Virgen, a
la que bendice con la mano derecha, es decididamente ambigua; no se sabe
si esta en la escena terrestre de la muerte, o bien en el cielo donde sale al
encuentro del alma recogiendola de manos de los angeles. Lo primero parece
mas probable, dado que Jesus forma con los angeles un grupo dinamico
bastante compacto y homogeneo obligandonos a admitir aqui una notable
discrepancia con Elche; lo segundo, cuya probabilidad se muestra en la
profunda escisi6n de las dos escenas superpuestas (lo que no es corriente
en los otros datos iconogr:ificos, donde Cristo aparece siempre mezclado
entre los Ap6stoles), haria que esta pintura fuera un precedente mucho mas
claro de Elche, en cuanto que habria optado por la supresi6n de Cristo y
deS. Pablo. N6tese que el Misterio de Elche no deja de afirmar que Cristo
espera y recibe con los dngeles a su Madre en el cielo (estrofas 9 y 10).
La misma impresi6n un tanto ambigua, en cuanto a la presencia de
Cristo, ofrece la primera de las dos pinturas de la escuela de Giotto (ilustr.
13 y 14). Estas pinturas corresponden en sustancia a los dos actos de la
representaci6n del Misterio de Elche, aunque tambien prescinden de representar la Judiada. N6tese como la tardia llegada de Santo Tomas y la
falta de S. Pablo estan clarisimamente expresas en la segunda de las dos
pinturas. Si bien estas pinturas no se pueden atribuir con seguridad a Giotto,
sino mas bien a su discipulo Bernardo Daddi1, con todo, pueden ser datadas
1
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en la primera mitad del siglo XIV, ya que Daddi muri6 en 1348. Esto adelanta en el tiempo la supresi6n de la presencia de S. Pablo, debido posiblemente al influjo de un supuesto teatro italiano llegado hasta Elche. Ademas
es uno de los testimonios plasticos mas antiguos de la escena especial de
Santo Tomas y un primer esbozo del vehiculo angelical que en Elche toma
el nombre de Araceli.
El traje de peregrino de Santiago debe tener por origen la generalizada
costumbre de peregrinar a Compostela, a la supuesta tumba de Santiago,
dando al Apostol como distintivo el mismo traje de peregrino. No es de
extrafiar por tanto que, al margen de los ap6crifos asuncionistas, en la baja
Edad Media se represente a Santiago siempre ve_stido de peregrino. Antecedentes plasticos de este hecho, normalmente aceptado en Elche, podriamos
encontrar muchos, pero bastenos aludir a cuatro, de los que uno sera reproducido por acumular otros rasgos interesantes. Uno de los mas antiguos
parece ser el retablo esculpido por Andrea Orcagna, (muerto en 1376) para
el tabernaculo de Or San Michele de Florencia. En el aparece en el segundo
Iugar de la derecha, Santiago con su caracteristico sombrero de peregrino.
La escena, que parece inspirada en el pseudo-Jose de Arimatea, esta
dividida horizontalmente en dos, correspondiendo la inferior al entierro y
la superior a la asuncion de Maria, montada en una especie de Araceli
oval, rodeado por angeles flautistas y s6lo contemplada por Santo Tomas.
Entre 1381 y 1390 fue pintada, segun Nieto1 , la esce,p.a de la muerte de
Maria que se conserva en la catedral de Barcelona; en ella aparece Santiago,
con su clasico sombrero de peregrina. Con parecido sombrero y con bord6n
aparece en el retablo catalan de Sant Llorens de Morunys pintado por Solibes en 14802•
De fines del siglo XV debe proceder igualmente la hermosa pintura de
Bartolomeo Della Gatta (ilust. 15), en la que aparece Santiago peregrino,
segundo de la derecha, como uno de los doce ap6stoles, a los que se suman en
primer termino dos devotos religiosos. Es interesante el monumental Araceli que lleva al cielo a la Virgen, en el que por primera vez se representa
a los angeles con instrumentos de cuerda, entre los que se incluye el arpa,
como en Elche.
Podemos afiadir que en las dos pinturas de los grandes maestros Pinturicchio y Perugino (ilustr. 16 y 17) la forma del Araceli se asemeja

1 Ver NIETo, o.c., p. 99; e ilustraci6n 137.
2 NIETO, o.c., pp. 100-101.
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bastante a Ia de Elche, aunque su parte inferior no nos recuerda gran cosa
de Ia tradici6n literaria de los ap6crifos asuncionistas.
Tanto Pinturicchio como el Perugino pertenecen a Ia escuela umbra,
en cuya regi6n se dieron las primeras obras teatrales asuncionistas, que
estudiaremos como antecedentes del Misterio de Elche. No debe ser casual
el hecho de que reproduzcan un elemento plastico que con mas facilidad
puede hallar su precedente o su modelo en el teatro liturgico que en Ia mera
narraci6n literaria.
N6tese que el Araceli del Perugino incluye tambien el arpa entre los
instrumentos de cuerda y representa al Padre Eterno esperando a Maria
para coronarla. Este es un precedente plastico de Ia escena de Ia coronaci6n,
cuyos origenes aun no hemos visto aparecer.
Es cop1un en Ia tradici6n pict6rica que Maria aparezca coronada por
Jesus en Ia gloria celestial, sin.embargo no faltan testimonios que muestran
a Ia Santisima Trinidad o, por lo menos, al Padre Eterno coronando a Ia
Virgen. Estos testimonios son tan abundantes ya en el siglo XV que no
extraiia que Ia creencia en Ia coronaci6n trinitaria) fuera un Iugar comun
en Ia piedad del pueblo en el momento en que se compuso el Misterio, lo
que explica que su autor estuviese normalmente imbuido de tal creencia1•
En Ia escena representada por Perugino, el Padre Eterno, tambien
rodeado por los angeles, parece que sale a recibir a Maria en el momento en
que es introducida en el cielo por el Araceli angelico, exactamente como
en Ia ultima escena del Misterio de Elche.
A titulo de apendice de este testimonio iconogrB.fico, presentaremos
una pintura (ilustr. 18), de Taddeo di Bartolo, que es un admirable esfuerzo de plasmar el movimiento temporal escenico en Ia visi6n instantanea
de un cuadro. Esta obra, que puede ser de finales del siglo XIV o principios
del XV, corresponde perfectamente con el Misterio de Elche en el rasgo del
acoso de los judios, que aparecen a la vez saliendo de Ia ciudad hacia el
encuentro con el entierro y ya castigados con las manos engarfiadas. Los

1 Seglin el Lexikon der Christlichen Ikonographie, v. 2, p. 674 y Louis Reau, Iconographie
de l'art chretien, (Paris: Presses Universitaires de France, 1957) v. 2, 2a pt., p. 625, el
tema de la Coronaci6n de la Virgen por la Trinidad tiene sus orfgenes en los alrededores
del aiio 1400, dando como primer ejemplo documentado la pintura de la Escuela de Valencia del Maestro de Rubielos (c. 1410). Esta obra se encuentra en el Museo de Cleveland
(U.S.A.). Seglin el Cleveland Museum of Art: Handbook, No. 397, 1958, esta obra de
color vivo parece mas francesa que espaiiola, conteniendo definidos elementos italianos.
La posici6n poco comfrn de la paloma es propia de la iconografia francesa del siglo XV.
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Ap6stoles, los varones distinguidos con la aureola de santidad que circunda
su cabeza, son tambien once. Detras de ellos van las Marias y delante los
parientes y conocidos de la Virgen ; todos permanecen 'impasibles ante el
acoso frustrado de los judios que, come en Elche, son castigados por la
paralisis de las manos, no por la ceguera1•
Podemos decir en resumen que, aunque los testimonios iconograficos
no concuerdan en todos los rasgos, como si optaran libremente por la diversidad de las fuentes literarias, sin embargo abundan con suficiencia los
que coinciden del todo con el Misterio de Elche, pudiendo decirse que tal
coincidencia ya aparece testimoniada en numerosos elementos plasticos
del siglo XIV o, por lo menos, del XV si nos referimos a la coronaci6n por
la Santisima Trinidad. Esto nos indica que tuvo que haber fuentes literarias
comunes de inspiracion de dichas pinturas y del Misterio de Elche, el que
a su vez pudo estar influido en gran parte por estas mismas pinturas conocidas
por su compositor.
Tratemos ahora de buscar ese supuesto nexo literario entre la narracion
de Jacobo de Voragine y el Misterio de Elche del cual parecen dar testimonio las pinturas y esculturas de los siglos XIV y XV.

1 PAscuAL URBAN trae Ia noticia de un tapiz conservado en San Petersburgo que, por
representar la Judiada, fue interpretado por ELIAS ToRMO como una reproducci6n de
Ia escena del Misterio de Elche. Pero creemos que muy bien puede referirse aquel tapiz
a una de las fuentes ap6crifas que quiza.s no fueran conocidas por Tormo. Ver JosE:
PAscuAL URBAN, El Misterio de Elche (folleto histOrico-crltico), p. 28.
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CAPITULO IX
LOS ORIGENES DEL TEATRO ASUNCIONISTA

Sobre los origenes del teatro liturgico asuncionista podemos presentar
una selecta y abundante bibliografia1 • De la confrontaci6n de las noticias
que ofrecen estas obras podemos concluir que Francia e Italia, casi en la
misma epoca pero independientemente, iniciaron en el siglo XIII las representaciones del teatro asuncionista. Segun noticia de Petit de Julleville,
citada por Julia, podemos afirmar que la mas antigua representaci6n asuncionista es la del "puy" 2 de Valenciennes de 1229, pero no tenemos noticia
de que su texto haya llegado hasta nuestros dias, a no ser por medio de su
renovaci6n de 14963• Por otra parte, a finales del mismo siglo XIII aparece
en el centro de Italia la famosa "Lauda" de Perusa, formando parte de los
poemas que cre6 el movimiento de los Disciplinantes a partir de 1259,
poemas que primero tuvieron caracter lirico y poco a poco se convirtieron
en piezas dramaticas, como muy bien explica Paolo Toschi4•
1 V. DE BARTHOLOMAEis, Laude Drammatiche e Rappresentazioni Sacre. Volume I.
P. ToscHI, L' Antico Dramma Sacra Italiano (vol. I); P. ToscHI, Le origini del teatro italiano, Torino (Einaudi) 1955; G. CoHEN, Histoire de Ia mise en scene dans le tMdtre religieu:c
fran~ais du Moyen Age. A. JEANROY, Le tMdtre religieu:c en langue fran~aise jusqu'a Ia
fin du XIV• siecle; E. BAYERRI, La Asuncion en Ia liturgia hispana medieval, 381-402;
R. B. DoNOVAN, The Liturgical Drama in Medieval Spain; E. JULIA, La Asuncion de
Ia Virgen y el teatro primitivo espailol, 179-334. Una bibliograffa sobre las representaciones
sagradas Ia ofrece ALFREDO CIONI, Bibliografia delle Sacre Rappresentazioni, Fireme
(Sansoni Antiquariato) 1961. Citamos aquf las obras que van a ser empleadas en este
capitulo.
2 En Ia Edad Media existieron en el norte de Francia sociedades semi-literarias, semireligiosas con el nombre de "puy"; generalmente bajo Ia invocaci6n de "Nostre-Dame".
3 E. JULIA, o.c., p. 201. La afirmaci6n de V. DE BARTHOLOMAEIS de que ltalia es fuente
del teatro liturgico (o.c., Prefacio, p. VII) s6lo puede admitirse en el sentido de que este
teatro en Italia tiene un caracter aut6ctono y no esta influido directamente por el frances,
que, sin embargo, es anterior. Cfr. 0. B. HARDISON, Christian Rite and Christian Drama
in the Middle Ages.
4 P. ToscHI, L'antico Dramma Sacro Italiano, v. I. Introduccion, p. IX.
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Tanto Pedrell como Julia nos ofrecen testimonio de los dramas asuncionistas medievales que se dieron en Francia1• De todos ellos, aparte del ya
mencionado de Le Puy de Valenciennes, el mas antiguo parece ser el de
Bayeux, que data de 1351 y cuyo texto igualmente se ha perdido. Es notable
que todo el teatro frances, a juzgar por la tradici6n que se ha podido conservar, ignora la escena de Santo Tomas, muy arraigada en Italia. Si consideramos el hecho de que tales dramas franceses debieron ser tan poco relevantes que no han merecido menci6n alguna en los libros citados de Cohen
y de Jeanroy ni influyeron tanto como los italianos en los testimonios plasticos contemporaneos, llegaremos a la conclusi6n de que no es Francia la
fuente del teatro asuncionista que ha podido trasplantarse o imitarse en
Elche, sino mas bien Italia, donde el mismo teatro ha podido florecer a
expensas de las fuentes narrativas previamente creadas o extendidas en la
misma peninsula italica, como el ap6crifo de Jose de Arimatea o la Leyenda
de Jacobo de Voragine2 •
Tampoco Cataluiia, cuya cultura medieval en gran parte deriva de
Francia, puede presentarse como precedente directo del teatro de Elche;
bien que Juan Pie hable de Autos (anacr6nicamente llamados "sacramentales") en Cataluiia3, el unico asuncionista que se conoce, el de Prades y
Montral, dista mucho del Misterio de Elche, como se vera4 • Las representaciones en las iglesias episcopales de Gerona, Solsona, Tortosa y Urgel de que
habla Bayerri5 me son totalmente desconocidas, a pesar de que he tratado
de obtener informaci6n, por lo que sospecho que en la actualidad se carece
de toda noticia a este respecto. Sea como fuere, puede demostrarse que
s6lo por Italia pasa la tradici6n completa de los rasgos que se han consagrado
en el Misterio de Elche. Mas adelante comprobaremos que lo que ha podido
venir de Francia a Cataluiia y Valencia forma una tradici6n mas bien aberran-

1

F. PEDRELL, o.c., p. 78; E. JULIA, o.c., p. 201.
Cfr. PIANA, o.c., pp. 131-132, sobre la devoci6n de la reliquia del cinto dado por la
Virgen a Santo Tomas, que se conserva (supuestamente) en la catedral de Prato y que
provoc6 la propagaci6n del rasgo 38, que se halla en pseudo-Jose de Arimatea.
3 JuAN PIE, Autos Sagramentals del sigle XIV, o.c.
4 Aparte de F. PEDRELL, o.c., pp. 54-58, se ha ocupado del estudio de este drama E.
JuLIA, o.c., p. 206ss,. dando noticias interesantes sobre sus tonos musicales y sobre su
dataci6n: 1420; M. DE RIQUER, o.c., p. 511, propugna, sin embargo, la dataci6n en el siglo
XIV; y asi tambien E. MoRERA LLAURAD6, Tarragona Cristiana, Tarragona 1899, II,
p. 926, la adelanta al aiio 1388.
5 E. BAYERRI, articulo citado en p. 120, en su p. 400.
2
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te que tiene muy poco que ver con lo que hemos rastreado. Por eso nos conviene seguir la tradici6n italiana, antecesora indiscutible del Misterio. ·
He aqui el texto de la primera representaci6n que aparece en Perusa,
la capital umbra, a finales del siglo XIII. Dada la dificultad que ofrece su
lenguaje arcaico, creemos oportuno yuxtaponer la traducci6n castellana.
Lauda de Perusal

lncipit MARIA:
Onipotente Padre,
la madre priego per pieta resguar[de,
ch'el mio Figliuol non tarde
de me vedere, e de lui me fa' degno.
Iterum:
5 Molt'agne qui so stata
e conservata i'ho la tua dottrina,
io so certificata
che tutta l'anima mia dichina
ANGELUS APARENS et dicit
Ave gratia plena,
10 stella serena che da Dio se'letta,
tua corona s'asetta
per coronarte nel biato Regno.
Iterum:
Io so 1'Angel de Dio
che da sua parte te do giusta pal[rna;
15 crede al detto mio:
che tosto sera en Ciel el corpo e
[e l'alma;
terrate Cristo en palma

Empieza MARIA:
Omnipotente Padre,
ruego que por piedad mires a la
[madre,
y (hagas) que mi Hijo no tarde
en verme y hazme digna ( ?) de el.
Otra vez:
Muchos afios he permanecido aqui
y he conservado tu doctrina,
yo estoy segura
de que toda mi alma desfallece.
El ANGEL apareciendo dice
Salve, llena de gracia,
estrella serena que estas elegida
[por Dios
tu corona se ajusta
para coronarte en el dichoso Rei[no.
Otra vez:
Yo soy el Angel de Dios
que de su parte te doy la palma
[de justicia;
cree lo que te digo:
pronto estara en el cielo tu cuerpo
[y alma;
te tendra Cristo en la mano

1 El texto se halla en V. DE BARTHOLOMAEis, o.c., pp. 302-308. El mismo, con ligeras
variantes, aparece en P. ToscHI, L'antico Dramma . .. p. 259ss, con una nota final que
aclara el sentido de algunas palabras un tanto extraiias (v. ibid., p. 266).
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che non apare d'umilita profonda.
0 Regina gioconda,
20 or te n'alegra de si nuovo segno:
Iterum:
Non se convien per certo
ch'el tuo Figliuol sia piu da te
[deviso,
empero t'aggio referto
quisto ramo che vien da Para[diso.
MARIA:

25 Molt'e el cuor gaviso
quando si emesurato don com[prendo;
a Dio grazia ne rendo
ch'ogge d'esso m'ha data l'arra e
[el pegno.
Iterum:
Tu che la palma porte
30 doi grazie voi'ch'a Cristo m'ado(mande:
ch'a l'ora de la morte,
quando el nimico le suoie ale
(pan de,
dacesso a me lo mande
si ch'io non vegga quilla faccia
(scura,

que no aparece1 por su profunda
[humildad.
Oh Reina jubilosa,
alegrate ahora por tan nueva
[seiial.
Otra vez:
No conviene por cierto
que tu Hijo siga separado de ti,
pero yo te he traido
este ramo que viene del Parafso.
MARIA:

Mucho se ha alegrado mi coraz6n
cuando comprendo un don tan
[extremado;
doy gracias a Dios
que hoy de el me ha dado las arras
[y la prenda.
Otra vez:
Tu que traes la palma
dos gracias quiero que a Cristo
(me pidas:
que a la hora de la muerte,
cuando el enemigo expande sus
(alas
lejos de mi lo mande.
de forma que yo no vea aquella
[faz oscura

1 La palabra "apare", que significa "aparece", resultaria ser a qui una justifica~i6n de Ia
ausencia de Jesus ("non apare" = no aparece), lo que vendria a ser un interesante pr~
cedente del Misterio de Elche en uno de sus mas singulares elementos. Sin embargo la
versi6n de ToscHI trae aquf como variante "non a pare", que significa "no tiene par";
pero esta variante es err6nea, pues en tal caso la palabra "a" deberia escribirse "ha"
(como se escribe "ho" en verso 6). Las estrofas signientes confirman Ia explicaci6n de
Ia ausencia de Jesus, que es sustituido por la prenda y las arras que la palma representa.
Por lo demas, todo el conjunto de Ia obra confirma tal ausencia de Jesus en Ia escena.
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35 e so fuor de paura:
delunga da me ogne spiritu ma[ligno.
MARIA:

Un altro don me faccia:
ch'io veggia ei suoie Apostogli de
[presente;
Angelo, or t'abevaccia
40 puoie che passar veggo amante[nente.
ANGELUS:

0 Regina potente,
tu seie esa_udita, e non te dubi[tare;
Cristo glie fe amantare,
pendendo en croce, quil vestir san[guegno.
MARIA inter se dicens
45 0 frateglie, co'non v'aggio,
Apostole sante, per mia compa[gnia.
a si alto viaggio,
che consolata n'andasse Maria?

50

Molto me piaceria
che lor podesse prima vedere I
JOHANNES:

Madre, fot'asapere
ch'io so Gioanne ch'a la tua fin·
[vegno.
MARIA:

Figliuol mio benedetto,
ch'a'pieie la croce me foste las[sato,
55 bien se' venuto cetto I
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y este fuera de miedo;
aparta de mi todo espiritu ma[ligno.
MARIA:

Otro don me ha de hacer:
que yo vea a sus Ap6stoles aqui
[presentes;
Angel, ahora apresurate
ya que pasar me veo con amor.
ANGEL:

Oh Reina poderosa,
tii seas escuchada, y no quieras
[dudar;
Cristo lo cubri6 de manto (al De[monio?)
cuando pendia en cruz, con aquel
[vestido de sangre.
MARIA, hablando entre si:
Oh hermanos, 1,por que no os
[tengo.
Ap6stoles santos, por mi com[pafiia,
para tan alto viaje,
de forma que Maria se fuese con[solada?
1Mucho me gustaria
poderlos ver primero I
JUAN:

Madre, hagote saber
que yo soy Juan que vengo para
[tu fin.
MARIA:

1Hijo mio bendito
que al pie de la cruz me fuiste
[encomendado
seas bien venido a (mi) encuen[tro I
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Pur mo cogli artre l'avea suspi[rato:
troppo t'ere scordato
quillo ch'a te, morendo, Cristo
[disse:
60 co' vergen l'altra custodire en[degno.
IOHANNES:

Madre dolce e piatosa,
perdoname de tanto faUimento,
receve la mia scusa
che da te non far6 pi~ partimento,
65 Madonna, ecco il convento
degli altr'Apostole che s'arapre[senta,
perche vade contenta
en Cielo col tuo Figliuol henegno.
MARIA:

Figliuoglie, donde venite
70 che si m'avete gia dementecata?
OMNES APOSTOL!:

L'alto ,Dio n'ha qui unite
perche sia la tua asonzione vene[rata.
MARIA:

Io so certificata
ch'el mio Figliuol me vien con la
[corona,
75 e l'alta sua persona
me dice: "Madre, el luogo tuo ti
[asegno".
lterum:
Vegliate en orazione
e staite meco, dolce miei frate[glie,

Yo ya hahia suspirado (por este
encuentro) junto con el de los
[otros;
demasiado te olvidaste
de aquello que te dijo Cristo al
[morir
quiero que el que es virgen custo[die a la otra virgen.
JUAN:

Madre dulce y piadosa,
perd6name de tan gran ahandono,
acepta rni escusa
que ya no me separare de ti.
Senora, he ahi la reunion
de los otros Ap6stoles que se
[presenta
para que vayas contenta
al cielo donde esta tu Hijo he[nigno.
MARIA:

Hijitos, l,de d6nde venis
que tanto me hahiais ya olvida[do?
TODOS LOS APOSTOLES:

El alto Dios nos ha unido aqui
para que sea venerada tu asun[ci6n.
MARIA:

Yo ya se de seguro
que mi Hij o viene a mi con la
[corona.
y su excelsa persona
me dice: "Madre, te asigno tu
[lugar".
Otra vez:
Velad en oraci6n
y estad conmigo, mis dulces her[manos,
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fin che mia asonzione
80 tosto far6, frate', cogl'agnoie be[glie;
odo esbernare augeglie,
cioe Cristo con quella gerensia
de sante, per Maria;
ed ecco gia piu non mi sostengo.
MARIA:

85 L'anima se vuol partire
e Cristo la receve con deporto.
El corpo a sepellire
lasciolo a voie ch'e gia quasi mor[to.
Ciascun prenda conforto
90 e non ve sgomentate de mia par[tita.
OMNES APOSTOL! iterum:
0, lascio la nostra vita I
ch'avem perduta si dolce soste[gna I
Iterum:
La Vergine gloriosa
da noie si s'e partita mo al pre[sente I
95 0 fameglia angustiosa,
portialla a sepellire amantenente.
JOHANNES:

0, ~ascio me dolente I
si la mia dolce mate sepellite,
da liei non me partite;
100 sempre con essa deggio star be[negno.

hasta el momento ya cercano en
[que
tendre mi asunci6n con los an[geles hellos;
oigo como un trino de pajaros,
es decir Cristo con esa j erarquia
de santosl, por Maria;
y ahara, pues, ya no me puedo
[sostener.
MARIA:

El alma quiere partir
y Cristo la recibe con gran gusto.
El cuerpo a sepultar
lo deja a vosotros, que ya esta
[casi muerto.
Cada cual tome consuelo
y no os aflijliis por mi partida.
TODOS LOS APOSTOLES otra vez:
jOh, ha dejado nuestra vida
1Hemos perdido tan dulce sus[tento I
Otra vez:
JLa Virgen gloriosa
de nosotros se ha marchado asi
[en este instante I
jOh familia angustiada,
llevadla a sepultar amantemente I

JUAN:

jOh, dejame con dolor I
si a mi dulce madre sepultais,
no me separeis de ella;
siempre con ella debo estar con
[gozo.

1 Variante de ToscHI: "descendon", en vez de "de sante" = "descienden por Marfa".
(Aunque no es de mi incumbencia la crftica del primoroso texto Italiano, debo notar que,
por raz6n de la rima, cada verso 8•, a partir del 4, ha de acabar con las letras "egno" lo
que debe obligar a corregir en alglln caso la transcripci6n).
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THOMAS:

Madre santa, dua passe
ch'andarte veggo en alto tanto
[bella?
AI servo tuo que lasse
Tomasso, che pur mo sa la novel[la?
MARIA ad Thomam:
105 Ecco la centurella
acci6 che sie, figliuol, pili creden[te;
recevel gaudente
e saccie che con Cristo en gloria
[regno.

TOMAS:

Madre santa, 1,ad6nde marchas,
que te veo subir tan hermosa?
1,Dejas aqui a tu siervo
Tomas que apenas ahora ha sa[bido la noticia?
MARIA a Tomas:
Aqui tienes Ia cintura
para que seas, 4ijo, mas creyen[te;
recibela gozoso
y sepas que con Cristo en gloria
[reino.

Siguen otros 52 versos, hasta el 160, que no creo necesario transcribir,
ya que contienen la escena, extraiia al Misterio de Elche y a Ia Leyenda
de Jacobo de Voragine, y comtin con el pseudo-Jose de Arimatea, del dia.Iogo
de Tomas con los otros Ap6stoles acerca de si el cuerpo de Maria se halla
o no en el sepulcro (es decir, lo que llamanos en el capitulo primero "rasgo
39").
De la lectura atenta de este primitivo drama sacamos la conclusi6n
de que en su ultima parte, o sea a partir de la llegada de Santo Tomas, se
ha inspirado en el ap6crifo de Jose de Arimatea, reproduciendolo casi al
pie de la letra1 • En cuanto a lo anterior, a pesar de la opini6n expresada
por Toschi2, no parece claro que esta Lauda se haya inspirado en la Leyenda
de Jacobo de Voragine, casi contemporanea en su elaboraci6n. Lo unico
que podemos afirmar con seguridad es que este primitivo drama se ha inspirado en el rnismo tronco de tradici6n formado por Transitus W + pseudoMelit6n, del que es tributario Jacobo de Voragine. Parece, pues, que Ia
Lauda de Perusa +Jacobo de Voragine han influido como dos fuentes paralelas e independientes en la tradici6n posterior desembocada en Elche.
De momento hay que destacar que la Lauda de Perusa parece ser una
abreviaci6n de las narraciones ap6crifas, con la sola excepci6n de la escena

Ver supra p. 94ss.
2 P. ToscHI, o.c., p. 266.
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ultima de Santo Tomas, que no esta abreviada. Tal abreviacion ha prescindido de toda la escena de la J udiada, de la presencia de las Marias o Virgenes,
asi como de los vecinos y parientes; ha suprimido toda intervencion singular
de Pedro y de todo otro apostol que no sea Juan o Tomas, y ha suprimido
tambien el canto· In exitu. Todo queda reducido a un simple dialogo en el
que intervienen, aparte de Maria, el angel de la palma, Juan, Tomas y todos
los Apostoles como un solo personaje coral, adivinandose ademas la presencia,
tal vez puramente sonora o musical, de los angeles que vienen a llevar consigo a Maria. Al carecer de indicaciones sobre el movimiento escenico,
semejantes a los consuetas de 'Elche, no podemos saber si comparecen mas
personajes que los que recitan el texto, aunque es muy probable que la
Virgen al ascender, contemplada por Tomas, sea acompanada por los angeles. Con todo, hemos de afirmar que esta tendencia a reducir los elementos
narrativos resulta singularmente positiva para poder encontrar las fuentes
mas directas de nuestro Misterio, ya que efectivamente la Lauda de Perusa
es el primer precedente literario de la ausencia de Cristo en la escena de la
muerte y asuncion de Maria. Aunque no deja de hacer alusiones a Cristo,
receptor de su Madre, en los versos 3, 17, 22, 74, 83, 86 y 108, todas elias
se concilian con un supuesto cielo escenicamente invisible donde se espera
y se presiente que Cristo va a recibir a su Madre; esto justamente ocurre
en Elche. Es de sospechar que Cristo, presente en escena, no dejaria de
tener que recitar su propio papel como lo hace en toda narracion que lo
representa. La Lauda de Perusa ha podido tambien transmitir a Elche la
supresion del rasgo extravagante de los Apostoles que piden al Senor la
resurreccion de Maria, rasgo comun a Jacobo de Voragine y pseudo-Meliton,
cuya ausencia en Elche, como en Perusa, debe ser consecuente a la ausencia
del Senor. Esto ptiede explicar que la singular coincidencia del Transitus
W con Elche, senalada en la p .. 89, cap. V, numero 5, es debida en realidad
a este influjo del teatro perusino.
La reduccion de los Ap6stoles a la funci6n de un coro en el que no se
reconocen los singulares individuos pudo ser la causa de que por primera
vez se olvidara la presencia de San Pablo. Todos estos rasgos restrictivos,
ya atestiguados por documentos plasticos como las pinturas de Daddi y
Mantegna1, encuentran aqui su primer fundamento literario, que pudo inspirar a la vez dichos testimonios plasticos y el Misterio de Elche.

1

Ver capitulo anterior.
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La Lauda de Perusa resulta tambien ser el primer elemento literario que
menciona expresamente la coronaci6n de la Virgen en el cielo (versos 11, 12
y 74), aunque dicha coronaci6n se atribuye directamente a Cristo y no todavia
a la Santisima Trinidad.
Algo, pues, ha dejado la Lauda de Perusa en la tradici6n desembocada
en el Misterio de Elche, que como obra teatral no es extraii.o se haya inspirado mas directamente en obras teatrales. La reducci6n extrema del
drama perusino no permite concluir que el Misterio pueda haberlo tornado
como exclusivo arquetipo, sino que ha debido hallar otro modelo para todos
aquellos rasgos presentes en narraciones anteriores que esta pieza teatral
paso por alto. Tendremos que averiguar si el mismo eslab6n, que aun nos
falta para encontrar el modelo inmediato del Misterio, ha tratado tambien
de suprimir lo que la Lauda de Perusa tiene de sobra con relaci6n a aquel,
es decir el rasgo 7 (petici6n al angel de no ver al demonio) y los rasgos 38
y 39, propios de Jose de Arimatea.
Sigamos, pues, investigando, ya que queda constatada la existencia de
esta nueva fuente cuya consideraci6n nos obliga a corregir parcialmente el
grafico de la p. 96.
Transitus W

+ Pseudo-Melit6n

Pseudo-Jose de Arimatea

!
Lauda de Perusa

Jacobo de Voragine

\

.J
Eslab6n hipotetico

!
Misterio de Elche.
Vincenzo de Bartholomaeis presenta igualmente el texto de otra lauda
dramatica de Orvieto, ciudad del centro de Italiano muy lejana de Perusa.
Esta lauda consta de 410 versos, y debi6 ser compuesta algo mas tarde que
la de Perusa, a juzgar por el mayor desarrollo de su lenguaje, pero no debe
ser posterior al siglo XIV, ya que el mismo Vincenzo de Bartholomaeis la
incluye entre las laudas arcaicas que no van mas aHa de dicho siglo1 •
Esta lauda incluye casi todos los rasgos de la Leyenda de Jacobo de
Voragine, aii.adiendoles otros que en parte difieren de lo que ha llegado al

1 Ver el texto en V. DE BARTHOLo~rAEIS, o.c., pp. 381-397. Sobre la posible dataci6n
del drama de Orvieto, ver ibidem, p. 3.
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Misterio de Elche, yen parte se acomodan a el. He aqui el resumen comparativo de sus rasgos:
Con cierta libertad de fantasia escenica, empieza la obra con un dialogo
entre Jesus y los angeles en el cielo, de lo que se deduce que eLlugar de la
representaci6n incluia dos compartimientos escenicos (el cielo y la tierra)
dandose una comunicaci6n entre los personajes a lo largo de la obra. No
conocemos que esta "escena celestial" tenga precedente ni tampoco haya
pasado a Elche, donde solo esta presente el camino vertical que va desde la
puerta del cielo hasta la tierra y viceversa. Sigue la aparici6n del angel
Gabriel a la Virgen, consecuente a la plegaria de esta, a quien ofrece un ramo
de olivo ( !). La Virgen le pide, como en las leyendas tradicionales, no ver
al Demonio y ver a los Ap6stoles. Gabriel transmite el mensaje a su regreso
a Cristo, quien envia a sendos angeles a Hamar a los doce ap6stoles, entre
los que se incluye Pablo y falta Tomas. Se reunen todos a la muerte de
Maria, llegando tambien Jesus por su alma. Empieza el entierro que es
interrumpido por la Judiada muy parecida ala de Elche, ala que sigue un
serm6n de S. Pablo, rasgo que se aparta de Jacobo de Voragine y del pseudoMelit6n, recordando un poco la tradici6n del Transitus W. Sigue la incensacion por manos de Pedro (verso 296), que aparece por primera vez en
un texto literario o~cidental, como seguro precedente del Misterio. Los
Ap6stoles cantan el Salve Regina que recuerda la estrofa 27 de Elche. Luego
cantan el salmo In exitu hasta la llegada al sepulcro, junto al cual desciende
de nuevo Cristo para satisfacer la gracia pedida por los Ap6stoles de resucitar
y asumir a Maria. Este rasgo es propio de pseudo-Melit6n y Jacobo de Voragine, y como ya hemos dicho, no se halla en Transitus W, Perusa ni Elche.
Por fin, hay la escena de Tomas, precedente muy claro de Elche, que siendo
mas extensa que en la narraci6n de Jacobo de Voragine, no incluye el rasgo
39, que esta en Jose de Arimatea y la Landa de Perusa. Aqui Santo Tomas
contempla con los demds Apostoles la Asuncion de la Virgen, viendo como
es coronada, no por la Trinidad, sino por Cristo, y viendo contrarrestada
su incredulidad gracias al regalo de la cintura, rasgo muy comun a la tradici6n italiana medieval, pero ya suprimido en Elche.
Resulta, pues, que esta lauda parece ser un nexo entre la tradici6n de
Jacobo de Voragine y el Misterio de Elche, y a la vez, por distinto camino,
un nexo entre la Lauda de Perusa y nuestro mismo Misterio. Con el primero
tiene en comun la Judiada y algunos otros rasgos que faltan en la Landa
de Perusa. Con esta tiene en comun, ademas de ser obra dramatica, la coronaci6n final de Maria, mas expresamente escenificada en Orvieto. Por
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otro lado presenta rasgos nuevos que Elche no ha podido tomar ni de Voragine ni tampoco de Perusa, como la incensaci6n y gran parte de la elaboraci6n de la escena de Tomas. Sin embargo, la Lauda de Orvieto discrepa
de Elche en algunos rasgos en que el Misterio parece haber vuelto a fuentes
anteriores (a Voragine o a Perusa). Faltan por ejemplo los tres pasos de
la oraci6n inicial de Maria, sus acompaiiantes (las Marias), asi como los
vecinos; y sobran, en cambio, las escenas celestiales, la multiplicaci6n de
angeles, la presencia de Cristo y San Pablo (ausentes en Perusa) y, por
supuesto, el sermon de este ap6stol.
Es dato interesante el que por primera vez aparezcan indicaciones (una
especie de consueta) acerca del movimiento escenico y, sobre todo, de la
musica, de Ia que por lo menos se seiialan dos tipos de tonalidad llama~as
"pasquale" y "passionate". Este es un indicio de que el Misterio ilicitano
tiene tambien a estas laudas como precedente del hecho de ser un drama
musical.
De este estudio comparativo sacamos las siguientes conclusiones alternativas: o bien existe un tercer drama que combina los elementos de estos
dos con mayor fidelidad a Jacobo de Voragine, al cual sin embargo corrige
y amplia, siendo asi el precedente mas directo del Misterio de Elche, o bien
es el autor de este Misterio el que ha combinado l~s elementos de Voragine,
Perusa y Orvieto.
De las dos hip6tesis, Ia primera tiene mayor probabilidad, por varias
razones: to Es mas facil que un autor "lemosin" (valenciano) acomode
o traduzca un solo modelo de Italia que no que se dedique a comparar
textos diferentes, de muy diversos lugares y cuya dificultad de Iengua debia
serle considerable. 2o Ciertos testimonios plasticos, como los de Daddi y
Mantegna1, ya parecen reunir los rasgos de estos tres modelos literarios de
un modo muy acomodado a Elche, Io que parece suponer que ya conocian
el otro modelo literario que los corrige y unifica. 3° Se sabe que en el siglo
XV ya se daban en los templos de Florencia representaciones de dramas
sacros. con tal abundancia que se pueden contar mas de cien obras correspondientes a los temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de Ia hagiografia y de las Ieyendas populares2 • /.,Que tendria de extraiio que entre
esas obras nacidas a Ia luz de un foco cultural tan extenso como Florencia
se encontrase el supuesto precedente mas directo del Misterio?
1
2

Ver supra, cap. VIII.
Ver P. ToscHr, o.c., pp. IX y XXXI de Ia introducci6n.

131

Los origenes del misterio de Elche

De momento las lineas de la tradici6n pueden quedar expresadas en
este nuevo grafico que se aiiade a los anteriores.
Jacobo de Voragine + Lauda de Perusa
Fuentes remotas
(Incensaci6n)
Lauda deL Orvieto
-+

j

L
Nuevo eslab6n hipotetico

L
Misterio de Elche.

Sigamos nuestra investigaci6n en busca de algun indicio de ese probable
eslab6n que ya se enlaza directamente con el drama de Elche y que, a juzgar por lo que vamos diciendo, debe encontrarse dentro del siglo XIV o
muy al comienzo del XV.
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CAPITULO X
SUPUESTO ESLABON TRANSMISOR
DEL TEATRO ITALIANO AL MISTERIO DE ELCHE

Uno de los mas recientes documentos que sobre el drama liturgico
medieval he podido encontrar es la obra de Richard B. Donovan, cuyo
titulo plantea nuestro mismo problema del modo mas directo1• Grande
fue mi sorpresa al comprobar que en el mapa que precede al capitulo I de
los lugares que, a juicio del autor, poseen las mas importantes representaciones liturgicas medievales de la Peninsula Iberica, no hace menci6n de la
ciudad de Elche, que sabemos posee el mas importante de todos esos dramas,
ademas de ser el unico que ha mantenido su representaci6n hasta nuestros
dias. Sin embargo, aunque de un modo indirecto, ellibro nos ofrece algunos
datos que vamos a examinar por parecernos valiosos para nuestro intento.
He aquila traducci6n de lo que dice Donovan:
"El ejemplo final de dramatizaci6n liturgica en Palma de Mallorca es
la ceremonia que tiene Iugar en los Laudes de la fiesta de la Asunci6n.
Se halla descrito por Villanueva2, sin incluir el texto. El pasaje original
se encuentra en el ceremonial del sacristan, fol. 99v-100:
'E quant los escolans seran deuellats del campanar, tochades laudes,
pendran lo ymatge de nostra Dona qui sera aparellada dins lo capitol
sobre un lit ab lo drap de Sant Bernat. E sobre lo lit que los escolans
hauran aparellat en la nit sobre lo earner dels canonges, posseran lo cubertor de do mas groch que en J ofre dona a Ia sacristia, e sobre a quest cubertor posseran lo dit ymatge de nostra Dona ensemps ab lo drap de Sant
Bernat, e ab lo bestiment. E cascun corn de lit posseran un canelobre de
ferro dels grans, e a cascun canelobre posseran quatre ciris blanchs. E
vestir san honse preueras per apostols ab camis y domatigues, acceptat
Sant Johan qui aportera casulla blancha ab una palme en la rna. E al cos-

1
2

R. B. DoNOVAN, The Liturgical Drama in Medieval Spain, o.c.
J. VILLANUEVA, Viaje literario a las Iglesias de Espana, volumen 22, p. 119.
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tat del dit lit metran un banch a cade part, e sobre los dits banchs un
cobribanch a cadehu '"1
No hace falta comentar que se trata de la descripci6n de un escenario
exactamente igual al tabla do de Elche, tal como queda ·dispuesto para el
primer acto del Misterio.
Donovan comenta este pasaje2, diciendo que son doce los sacerdotes
que se visten de ap6stol, en lo que .sin duda debe estar equivocado. El
documento habla de once ("honse") presbiteros, a los cuales no es que se
afiada San Juan, sino que se exceptua de los otros diez en el modo de vestir.
Efectivamente, el documento sigue diciendo:
"E los X apostols aporteran la figura de nostra Dona, e Sant Johan en
la palma alta anira deuant la dite figura, e no aportera" 3
Donovan, muy extrafiado de la supuesta anomalia, pone un "sic"
detras de la letra X, que es el numero 10 en signos romanos. Su extrafieza
se debe a que ignora que en el primer acto de esta representaci6n, identica
a la de Elche en los aspectos que se mencionan, son once los ap6stoles y
no ·doce, es decir 10 + San Juan, puesto que falta S. Pablo, ya definitiva:.
mente suprimido, y Santo Tomas, que solo aetna en el segundo acto de la
representaci6n. Este ultimo pasaje transcrito se refiere a la procesi6n que,
aunque en Mallorca va solo por dentro de la catedral, como en Elche, se
colocaba entre el primer acto (los laudes), y el segundo.
Donovan afiade el dato de la participaci6n escenica de las Marias,
las cuales en cambio no participan en ninguna de las dos procesiones:
· 1

Consuela de la sacristla. Biblioteca capitular. Archivos de Palma de Mallorca. Sobre
esta nota confrontar R. B. DoNOVAN, o.c., pp. 120 y 131.
Traducci6n: "Y cuando los monaguillos habran bajado del campanario despues de
tocar a laudes, tomaran Ia imagen de nuestra Senora que sera aparejada dentro de Ia
sala capitular sobre un lecho con el pend6n de San Bernardo. Y sobre este lecho, que los
monaguillos habran aparejado Ia noche anterior sobre el cementerio de los can6nigos,
pondran el cubrecama de damasco amarillo que el Senor Jofre rega16 a Ia sacristfa, y
sobre este cubrecama colocaran dicha imagen de nuestra Senora junto con el pend6n
de San Bernardo y los vestidos. Y a cada esquina del !echo pondran un candelabro de
hierro de los grandes, y a cada candelabro le pondran cuatro cirios blancos. Y se vesticin
once presbfteros como ap6stoles con alba y dalmatica, excepto San Juan que llevara
casulla blanca y una palma en Ia mano. Y al lado de la cama pondran un banco a cada
parte, y sobre dichos bancos un cubrebanco para cada uno".
2 R. B. DONOVAN, o.c., en la nota 59. p. 138 se refiere a J. VILLANUEVA; o.c., V. 22, p. 199.
s R. B. DoNOVAN, o.c., p. 138.
Traducci6n: "Y los 10 ap6stoles llevar{m Ia figura de nuestra Senora, y San Juan
con la palma en alto ira delante de dicha figura, que el no Uevara".
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"Nota que per la prosesso de la claustra ni la prosesso despres de vespres
no y aura Marias, sino lo subdiacha aportara la veronica a totes dos
prosessons "1•
El hecho de que se nombren dos procesiones deja entender que habia
dos representaciones, correspondientes tal vez a laudes y a visperas que
culminaban con dichas procesiones.
Nada sabemos acerca del texto recitado o cantado en dichas representaciones. Estas no debian reducirse a la escueta funci6n liturgica de laudes
y visperas, demostrado por el hecho de la presencia de las "Marias", que
nada tienen que ver con un acto meramente liturgico. Estas Marias, digamos
de paso, por primera vez reemplazan a las tres Virgenes que aparecen en
las fuentes anteriores (las Marias 2, no eran virgenes); se trata del primer
precedente de esta misma sustituci6n que tambien se da en Elche.
Asimismo denota una acci6n dramatica la retardada presencia de
Santo Tomas, cuya entrada en escena requiere una situaci6n de algun modo,
teatral. La presencia de Santo Tomas al final queda constatada por la nota
que a continuaci6n transcribimos. El mimero 12 debe referirse a las aureolas
de los Ap6stoles. Esta nota nos dara a conocer la fecha de esta representaci6n, de lo que podremos deducir si pudo ser precedente del Misterio de
Elche.
Efectivamente, Donovan3 incluye este precioso documento que viene
a completar las noticias anteriores:
"Jo H. Borrell, pintor, atorch avos senyor Salvador Caselles, sacrista de
la Seu, que mi havets dats e pagats 45 sous per fer e pintar 7 parells de
ales e 12 diademes e deurar e metter de fulla ... 10 de agost any dessus
dit 1399"4.
Muy acertadamente concluye Donovan que, dado que la fecha de este
recibo, que aparece en el libro de cuentas de la catedral de Palma de Mallorca, es la del10 de agosto, pr6xima ala Asunci6n, y dados los objetos que

R. B. DONOVAN, o.c., p. 138.
Traducci6n: "N6tese que para la procesi6n del claustro ni tampoco para la procesi6n
de despu~s de visperas no habra Marias, sino que el subdiacono llevara la ver6nica en
ambas procesiones".
2 Ver Jn. 19, 25.
3 R. B. DoNoVAN, o.c., p. 138 nota 60.
4 Traducci6n: "Yo H. Borrell, pintor, certiiico aVos Seiior Salvador Caselles, sacristan
de la Catedral, que me hab~is dado y pagado 45 sueldos por hacer y pintar 7 pares de
alas y 12 diademas, y dorarlos y ponerlos a hojas ... 10 de agosto del aiio arriba mencionado 1399".
1
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se mencionan, ha de tratarse de algo que la catedral usara en la misma fiesta
de la Asunci6n. De ello deducimos que en algtin tiempo eran 12 los ap6stoles, a quienes debian corresponder las 12 diademas, y que en la representaci6n para la que se empleaban estos enseres actuaban tambien los angeles
(precisamente siete). A estos datos hay que anadir que es muy razonable
conjeturar la ausencia de Jesucristo en esta representaci6n, puesto que no
se le menciona en estos documentos, no siendo normal omitir la menci6n
de un personaje, sin duda el mas importante de todos si estuviese presente.
Lo mas notable es el hecho de que el documento este fechado en 1399,
lo que indica que ~a representaci6n ya existia en tal fecha. Todo esto es
testimonio de ese nexo que buscabamos entre el teatro italiano de los siglos
XIII y XIV y el Misterio de Elche. Este pudo componerse a finales del
siglo XIV o principios del XV como una imitaci6n mas elaborada del supuesto drama littirgico mallorquin.
El mismo Donovan nos ofrece noticias del precedente que pudo tener
el Araceli, que ya se encuentra empleado en la representaci6n de un drama
escrito en Barcelona en 1418. Se trata de la visi6n de'la Sibila y del emperador
Octavio, que, abierta la red que cubre un cielo escondido, ven aparecer en
lo alto un altar iluminado con doscientas treinta candelas, y en el centro
la Virgen llevando a su Hijo en brazos. Se supone que las figuras del Araceli
podian ser personajes vivientes1 • Donovan lamenta que este tal Thomas,
que brind6 la noticia del Araceli de la Sibila, no haya conocido el Misterio
de Elche, donde un Araceli similar, aunque con distinta aplicaci6n, juega
un papel escenico importante. No solo en Barcelona se encuentra el Araceli,
como posible antecedente de su uso en el Misterio, sino tambien en Valencia, y precisamente en un drama de la Asunci6n en el que este mecanico
artefacto jugaba el papel de elevar la imagen de la Virgen despues de su
muerte basta los cielos2•
Dada la cercania geogrMica, y quizas tambien cronol6gica, de la formaci6n de este drama valenciano con relaci6n al de Elche, y dada, sobre todo,
la singular semejanza de algunos de sus rasgos, bien merece la pena que lo
tratemos en capitulo especial, como el mas inmediato antecedente del Misterio.

1 DoNOVAN, o.c., p. 164 (cita la obra de C. A. THOMAs-BouRGEOis, Le Personnage de la
Sybille et la legende de I' Ara Coeli dans une Nativite wallone, en Revue Belge de Philologie et d'Histoire, XVIII, 1939, 883-912. La pagina aqui citada es la 911).
2 DoNOVAN, o.c., pp. 145-146, cfr, p. 164.
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Antes de empezar el examen del sorprendente Misterio de Valencia,
hemos de afirmar que el de Elche no lo tiene por modelo exclusivo, sino que
tarnbien se ha inspirado del de Mallorca, cuyos indicios muestran una gran
diversidad de planteamiento. La mayor parte de los rasgos tradicionales
italianos parecen venir de Mallorca, mientras que el teatro de Valencia
parece en gran parte tributario de una tradici6n extraiia, tal vez procedente
de Francia, que, en la medida en que se aparta de la italiana, ha sido repudiada
por la compo~ici6n ilicitana.
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CAPITULO XI
EL TEATRO DE VALENCIA, MODELO
PARCIAL INMEDIATO DEL MISTERIO DE ELCHE

Los estatutos capitulares y los libros de cuentas de la catedral de
Valencia hablan de las representaciones de las fiestas de Navidad, Pentecostes y la Asunci6n. Donovan opina que la de la Asunci6n no debia ser
"drama liturgico" porque su texto se halla escrito en lengua vernacula1•
No intentamos qiscutir lo que puede entenderse por "drama liturgico", pero
es indudable que un concepto de "drama liturgico", tal vez no tan estricto
como el que admite Donovan, se puede aplicar, y se ha aplicado, al drama
de Elche, a pesar de hab~r sido escrito en lengua vernacula. De igual modo
puede aplicarse al de Valencia.
Veamos, pues, si las noticias que poseemos de este ultimo pueden servirnos para encontrar el mas inmediato precedente del Misterio de Elche.
Henri Merimee present6 un cuidadoso comentario sobre esta pieza
del teatro asuncionista en 1913. Recientemente se han ocupado en describirla y estudiarla Eduardo Julia, Shergold y Manuel Sanchis Guarner.
Todos ellos se fundan en el texto publicado por primera vez por D. Jose
Ruiz de Lihory, bar6n de Alcahali2•
Merimee da por descontado que el drama pertenece a la regi6n valenciana, pero pone en duda que se representara precisamente en la capital
del Turia, a pesar de que en ella se ha encontrado el manuscrito. Creo que
esta duda se puede disipar con seguridad; consta que habia una representaci6n asuncionista en la catedral de Valencia, y podemos afirmar que esta
representaci6n no era otra que la que corresponde al manuscrito que co1 DoNOVAN,

o.c., p. 143.

a Valencia de puis les origines jusqu' au conunencementduXVIII"sie.cle. pp.45-46. E. JuLIA.,o.c., pp. 218-228. N.D. SHERGOLD,AHistory
of the Spanish Stage; J. M. ALcAHALf Y DE MoSQUERA, La musica en Valencia; M.
SANCHIS GuARNER, El Misteri assumpcionista de la caledral de Valencia, texto cuidadosamente corregido.
2 H. MERIMEE, L' art dramatique
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mentamos. En efecto, este manuscrito, reeditado por J ulhi en un apendice de su estudio, demuestra que la escena tenia Iugar en.un templo dotado·
de "cimborrio" y "sala capitular". En la zona de la regi6n valentina de
lengua no castellana s6lo la catedral de Valencia tenia y sigue teniendo estos
dos elementos arquitect6nicos. No hay duda, pues, de que tal pieza se escribi6 para ser representada dentro de dicha catedral.
En cuanto a la epoca de su composici6n, podemos ofrecer, afortunadamente, noticias bastante exactas. Teodoro Llorente supone que la escritura
del manuscrito corresponde a los inicios de~ siglo XV y que su lenguaje
acusa todavia mayor antigiiedad y una marcada influencia provenzal1• Esto
concuerda con la noticia ofrecida en 1569 por el celebre dramaturgo valenciano Juan de Timoneda, que da cuenta de que la "fiesta" asuncionista
de la catedral de Valencia se empez6 a representar en 14162•
La lectura del manuscrito permite entrever lo que seria el drama entero. En oposici6n ala opini6n de Julia y Shergold, podemos afirmar que
el te~to no se reduce al papel de la Maria con la adici6n de los apuntes sobre
el movimiento de la escena, que ya es mucho, sino que contiene el inicio de
los demas parlamentos, permitiendonos identificar a todos los personajes y
conocer su actuaci6n; contiene tambien muy completas indicaciones sobre
los tonos musicales del canto de toda la letra.
Reproducimos aqui unas paginas de Shergold3 ya traducidas al castellano, porque ofrecen un sabroso comentario del "consueta" de esta obra.
(Ponemos entre parentesis los rasgos tradicionales a los que corresponde
cada paso del drama valenciano). Ala traducci6n de estas paginas de Sher-.
gold aiiadimos en notas al pie de pagina las observaciones que juzgamos
complementarias, deducidas del articulo de Julia4•
. . . El drama de Valencia fue originalmente ejecutado como parte del Oficio
Divino del dia, y su principal escenario representaba la camara de la Virgen,
puesta en una plataforma y provista de cama, una silla y tambh~n una puerta
dispuesta para poder abrirse y dotada de picaporte. Al comienzo se le indica

1 T. LLORENTE, Espaila. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, tomo
II, p. 1006.
2 J. DE TrMONEDA, Memoria Valentina; E. JuLIA, en lap. 219 de su estudio, cita textualmente estas palabras: "En el aiio de mil y quatrocientos y dieciseis, a quince de Agosto,
se comenz6 a hazer fiesta de la triumphante Assumpci6n de Nuestra Senora en la Seo
de Valencia" .
. S SHERGOLD, o.c., pp. 76-78.
4 E. JULIA, o.c., pp. 218-228.
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a la Virgen que suba al escenario y se situe en su habitaci6n, que se halla envuelta con tapices y cortinas o "velos":
'tiicada ab los vels entorn'
(encerrada con los velos alrededor)
Es acompaiiada por dos doncellas, que apartan las cortinas de modo que
Maria pueda ser vista por el pueblo:
'les donzelles pleguen tots los vels denturn per tal que lo poble vega Ia Marfa'
(para que el pueblo vea a Ia Marfa)
Una rubrica dice que al llegar la hora de empezar el misterio expresa ella
a las dos asistentas su deseo de visitar los diversos Iugares relacionados con
la Pasi6n de Cristo (rasgo 1). Asi pues, sale del cuarto a traves de la puerta,
y las doncellas cierran dicha puerta y las cortinas. Maria se dirige primero al
Huerta de Getsemani (rasgo 2), despues al Calvaria (rasgo 3) donde ve la
Cruz, y por final Sepulcro de Cristo (rasgo 4), tras lo cual retorna a su "casa".
En llegando a la puerta, se vuelve de cara al altar, antes de entrar, y mira
despues al cielo:
'en uers Io eel'
Tanto Shoemaker como Merimee (y tambien Julia1) pensaban que los lugares
visitados podian hallarse representados sabre Ia misma plataforma en que
estaba la casa, pero esto no se concluye par necesidad. Ella podria haber
abandonado el estrado para esta peregrinaci6n, bajando al suelo de la iglesia,
donde Getsemani, el Calvaria y el Sepulcro podian estar representados por
capillas laterales, ya que son llamados "santuarios". Por consiguiente, despues de visitarlos, volveria a la plataforma, donde tiene Iugar el resto de la
representaci6n. Un angel aparece entonces con estrepito de truenos, y presenta ala Virgen una palma (rasgo 5). Le anuncia que su muerte esta cercana
(rasgo 6) 2 ; y desaparece, con mas truenos, tras lo cual ella envia a las dos asistentes a comunicar la noticia rogando a sus conocidos que acudan a despedirla
(rasgo 20 al modo de Transitus W). Sigue una larga procesi6n por parte del
pueblo, que sube al estrado pasando por la puerta. Cada fie! se inclina con
reverencia y, segun se deduce de las rubricas, recita un verso:
'E apres uaga lo poble a Ia Marfa e entren per Ia port e facen sa reuerencia besant Ia rna e digue lur cobla ... '
(Y despues camina el pueblo hacia Ia Marfa, y entrando por Ia puerta le hacen
reverencia, besandole Ia mano, y diciendo su copla ... ).

1 Este autor presenta en Ia p. 227 de su estudio un supuesto disefio descriptivo de Ia
escena.
2 La muerte es anunciada exactamente para el tercer dfa: tal se deduce de Ia declaraci6n de Marfa a los amigos y parientes: "Car deg morir ans de tres iorns passats" (Porque
tengo que morir antes de pasar tres dfas). Ver Ia transcripci6n en JULIA., o.c., p. 315.
Es tambien perfecta en este caso Ia coincidencia con el Misterio de Elche.
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Tras esta ceremonia, bajan del estrado por la puerta, y van allugar donde se
encuentra Gamaliel, probablemente en el suelo de la iglesia otra vez:
'tinguen lur uia dret a Gamaliel exint per la porta.
E quant sien ab Gamaliel saludense besant e abra!;ant e donat lurs mas a
les dones'.
(Toman su camino bacia Gamaliel, saliendo porIa puerta. Y cuando se encuentran con Gamaliel se saludan, besandose y abrazandose y dando Ia mano a
las mujeres). (Extraiia ampliaci6~ del rasgo 20).

Se les indica que permanezcan juntos alli (' E romanguen aqui ensemps ').
Entonces llegan los Ap6stoles1 a la casa de Maria (rasgo 13) y Haman a la
puerta. Son seguidos por Gamaliel, al frente de todo el pueblo: ,
'E apres uingo lo poble xpia ab Gamaliel e tota l'altra gent e lo poble diga
per Ia missatgeria que ha feta Ia cobla seguent ... '
(Luego venga el pueblo cristiano con Gamaliel y toda Ia demas gente, y el
pueblo diga, correspondiendo al mensaje recibido, Ia copla siguiente .•.)

Acuestan a Maria en su cama, y aparecen a su lado las tres ( l) Marias. Se
oye estrepito de truenos, que anuncia la llegada de los "tres principes", que
quizas representen a los Reyes Magos. Por fin se abre el cielo, con mayor
estrepito; cantan los angeles, y Jesucristo desciende hasta el estrado (rasgo
17). Se abrazan, da Maria una candela a Pedro, y, despues de (recitados)
algunos versos, muere (rasgo 15). Su alma, en forma de imagen (rasgo 16),
sale de su cuerpo y es elevada al cielo por medio del Araceli (rasgo 18) en que
va Cristo, que para tal escena puede tambien sustituirse por una imagen.
Al segundo dia de la representaci6n el alma de la Virgen es reinstalada en
su cuerpo, que resucita, de modo que todo el proceso parece que se realiza a
la inversa (se debe referir al descenso del Araceli para traer el alma). La
rubrica correspondiente demuestra que la imagen desaparece por debajo del
estrado a traves de una trampa, empezando los hombres que estan ana abajo
a soltar humo y truenos, mientras se levanta vivo el actor (del papel de la
Maria):
'En Ia segona iornada quant sent miquel haura tomat Ia aia en lo cors qui
son deuall lo cadafal meten sen soptosamet Ia ymatge faent grans trons e
pfums e hixqua soptosamant Ia uiua l
(En Ia segunda jornada, cuando San Miguel habra dejado el alma en el cuerpo,
los que estan bajo el estrado se llevan consigo repentinamente Ia imagen,
hacienda grandes truenos y humo, y salga enseguida Ia (Marfa) viva).

Maria resucitada muestra sorpresa, mientras los angeles se le arrodillan.
Parece que habia una tumba verdadera, porque asi dice la rubrica:
'quant sera dalt lo sepulcre' (cuando estara sobre el sepulcro).

1 Viene primero S. Juan (rasgo 9), que sostiene un dialogo con la Virgen (rasgo 10),
aunque en el no se menciona Ia palma. Ver Ia transcripci6n de JuLIA., o.c., pp. 315-316•
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Y otra dice:
'estant la maria en lo moniment' ... 'traguen Ia marfa del moniment'
(Estando Ia Marfa en el monumento ... Sacan a Ia Marfa del monumento).

Entonces es conducida en procesi6n por los angeles hasta la puerta del coro,
donde se detiene volviendose de cara al altar. Otra procesi6n con los actores
tiene Iugar despues que el alma de la Virgen otra vez asciende al cielo; aunque
entonces, no hallandose ya en la tumba bajo la plataforma, el cambio de
persona en imagen se realiza de diferente forma. Los demas actores se agrupan
en torno a la Virgen para encubrirla a los espectadores, y desde abajo del
tablado se disparan cohetes que levantan una polvareda que permite que
Maria y Cristo desaparezcan sin ser notados:
'facen trons e fums e entrense secretamet lo IHS e Ia maria'.

Sigue entonces el ascenso con el Araceli (rasgo 35). El texto de la representaci6n de la Asunci6n de Valencia es en realidad un papel teatral o "rol"
para la persona que representa la parte de la Virgen. Por consiguiente s6lo
contiene (completo) el texto a recitar por ella con apuntes apropiados, pero
contiene tambien muy ricas orientaciones para la direcci6n de escena ...
Un somero estudio comparativo entre el texto literario del drama de
Valencia y el de Elche nos permite comprobar que hay entre ellos una semejanza extraordinaria, no s6lo por la disposici6n de los parlamentos, sino
por la rima y el metro de los versos (predominantemente decasilabos o
dodecasilabos con hemistiquio). La semejanza se extiende muchas veces
al mismo lexica. Hay, en efecto, expresiones como Reyna imperial, o Car
fill Johan, que se repiten en ambos dramas como pies ritmicos o mitades
de verso. Para mostrar el innegable parentesco de ambos dramas veamos
Ia comparaci6n de estos fragmentos:
Manuscrito de Valencia
Car fill iohan
uos siats ben uengut
Gra!(ies fa!(
al Senyor qui us ha dut

Misterio de Elche
31. Los meus cars fills
puix sou venguts
E lo Senyor
vos haja dut ...

Digamos en conclusi6n que el Misterio de Valencia muestra mayor
identidad que ninguna otra fuente, con respecto a Elche, en las tres primeras
escenas, sobre todo en Ia primera (plegaria con las Marias en los lugares de
Ia Pasi6n), que muestra ser una derivaci6n muy clara de Jacobo de Voragine.
Tambien ofrece mayor identidad en relaci6n con el empleo del Araceli y
a Ia disposici6n del escenario, incluyendo la especie de s6tano que sirve de
_tumba y permite Ia transformaci6n de las figuras. Asimismo es identica
1a distribuci6n del drama en dos jornadas.
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En todo lo demas esta lejos de parecerse no solo a Elche sino a las fuentes italianas y a la fuente mallorquina, a las que resulta extraiia la presencia
de Gamaliel y los Reyes Magos. Nada aparece en Valencia de la escena de
Tomas, comun a la tradicion italiana, y que pudo llegar a Elche por Mallorca; nada aparece, que sepamos, de la relacion de Juan con la palma;
no aparece clara la coronacion ya conocida en las laudas italianas; y tampoco aparece la Judiada. En cambio, hay en Valencia un episodio singular
que no se refleja en Elche, como tampoco en la tradicion ya rastreada:
la resurreccion del apostol Santiago, a quien el autor de Valencia de un modo
razonahle supone ya muerto a la hora del Transito de Maria. En esto sigue la remota tradicion del apocrifo de Juan Evangelista, que tal vez se
haya transmitido hasta Valencia, junto a los demas elementos extraiios,
por un influjo frances.
Las coincidencias parciales, sobre todo en las circunstancias y elementos escenicos, son tan singulares que no hallandose con tanta exactitud en
ninguna otra fuente, no es posible dudar que haya hahido relacion entre
ambas representaciones, dada su cercania en el espacio y, segun suponemos,
en el tiempo. Elche deriva de Ia fuente valenciana, y no a la inversa. Nos
atrevemos a afirmar este hecho apoyandonos en dos razones: ta., ni una sola
palabra del texto del Misterio de Elche da muestras de ser mas arcaica que
cualquiera de las del texto valenciano; el sustrato rrias antiguo que se puede
descubrir en el texico de Elche parece precisamente mostrar mayor semejanza con el de Valencia. 2a., El Misterio ilicitano, aunque literariamente ·
hahlando es mas pobre que el de Valencia, ofrece sin embargo una pieza
teatral mas acahada, mas armonica, mas equilibrada, hasta el punto de
que en ella se adivina el proposito de reflejar mas puramente Ia leyenda de
Voragine, en algunos aspectos ampliada y en otros recortada por motivos
aun no claros. Digamos en conclusion que si Ia sustancia de Ia obra de
Elche fuera anterior al drama de Valencia tendriamos que sospechar que es
Valencia Ia que ha copiado de Elche, porque es innegahle.la mutua relacion; pero es imposible descubrir en Valencia indicio alguno de dependencia
de Elche, por:que no se explica como haya quedado aquel drama tan incoherente y tan mistificado. Estas afirmaciones parten de un supuesto que
podremos comprobar en el capitulo siguiente. Es decir: el drama de Elche,
aunque ha sufrido correcciones y aiiadidos tanto en Ia letra como. en Ia mu:sica, tiene tal unidad en sus rasgos fundamentales que hay que pensar que
se creo contando con todos ellos, de tal modo que los aiiadidos o correcciones
nunca afectaron a la sustancia narrativa.
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Elche, pues, ha tornado algunos elementos de Valencia, entre los que
hay que incluir el Araceli, que no aparece en Mallorca. Es verdad que podria darse el caso de que este Araceli ya existiese en algun drama asuncionista italiano que, siendonos desconocido, se deja adivinar por el testimonio
de las artes phl.sticas. Pero, si Elche ha imitado otras cosas de Valencia, es
de sospechar que tambien de alii haya tornado este elemento, estando Valencia tan cercana geogr:ificamente y siendo su composicion, segun creemos,
cronologicamente inmediata.
Asi llegamos a concluir que la comp.osicion de Elche es una combinaci6n
de fuentes italianas venidas por una triple via: Mallorca, Valencia y, directamente, la misma Italia. En Mallorca ya se insinua la escena de Santo Tomas venido con retraso, se adivina la ausencia de Cristo, como en Perusa,
y se confirma la funci6n de Juan de llevar la palma (incluso en la procesi6n).
De Valencia ha tornado Elche los primeros rasgos de Jacobo de Voragine,
el Araceli, la presencia del Padre Eterno, y algunos elementos del montaje
escenico, que se debieron dar necesariamente en los dramas italianos. De
Italia creemos que ha tornado por via directa, a no ser que se descubra otro
nexo desconocido, la escena de Ia Judiada, identica a Ia de la Lauda de
Orvieto, que en cambio no se parece a Ia del Auto de Prades y Montral, como
vamos a comprobar en el capitulo siguiente. La Judiada no se da en Valencia ni tampoco en Mallorca; solo en Italia. Precisamente en Orvieto
se encuentra el precedente de Ia incensaci6n y aparece ya escenificada Ia
Coronaci6n de Maria.
Asi pues, no tenemos mas remedio que corregir nuestra hipotesis anterior. El compositor de Elche no hall6 un modelo unificado, porque este
modelo no parece existir. Mas bien tomaria los rasgos dispersos de aqui y
de alla, a partir de una sustancia narrativa unificada por Jacobo de Voragine. 6 Deberemos, por tanto, concluir que fue el autor un erudito tan
capacitado para comparar las fuentes como el mismo Jacobo de Voragine?
Siendo en la epoca el hervor de producciones asuncionistas teatrales tan
intenso, cualquier artista del pueblo pudo echar mano de diversas escenificaciones para escoger de entre todas elias un ramillete de los rasgos preferidos.
Una comprobaci6n de esta libertad para escoger rasgos de diversas
fuentes nos Ia ofrece el dato del drama de Castellon, del que hablan Shergold1 y tambien Julia2• Este drama es posterior al de Elche, puesto que
o.c., pp. 67 y 79-80.
O.c., pp. 212-218.

1 SHERGOLD,

2 JULIA,
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esta escrito en castellano, costumbre introducida en Ia region valenciana
a partir del siglo XVI, y ademas esta expresamente datado en 1588. El
drama de Castellon debe haber tornado de Elche los angeles musicos, el
salmo "In exitu" y Ia coronacion trinitaria, pero vuelve a introducir Ia
escena del sepulcro hallado vacio por los Apostoles, es decir el rasgo 39, que,
siendo propio de Jose de Arimatea, ya ,habia desaparecido de Ia mayor
parte de las fuentes literarias posteriores al siglo XIV.
Pero la opcion entre varias fuentes para escoger los rasgos nos obliga
a plantear una vez mas el problema de haber prescindido de la presencia de
Jesus, tan claramente manifiesta en Ia inmediata fuente valenciana. Los
autores de Elche no podian desconocer Ia acumulacion del testimonio de
tantos escritores, que como Ramon Llull o Vicente Ferrer, insisten en imaginar Ia presencia de Jesus en el momento de Ia muerte de Ia Madre. La
respuesta al problema de por que se ha elegido, en este caso, el modelo restrictivo de Perusa o de Mallorca, parece que puede encontrarse en un motivo
liturgico. En efecto: un Jesucristo presente en este mundo y mezclado entre
sus Apostoles deberia desplazar Ia presidencia sacerdotal de su Vicario
Pedro (ver rasgo 23). La presencia de Jesus no encaja en una procesion
donde el que preside venera a Ia Virgen como a un personaje superior. Por
eso poco a poco Ia figura de Cristo pudo quedar considerada como personaje
celestial hasta acabar por desaparecer, incluida de un modo implicito en
las alusiones del angel y Maria y en Ia presencia de Ia Trinidad, curiosamente representada por Ia sola persona del Padre.
Esta supuesta aplicacion de un criterio liturgico-teologico nos sugiere
Ia sospecha, corrigiendo en parte nuestra primera impresion, de que los autores de Elche debieron ser clerigos dotados de una cierta erudicion.
Con estas conclusiones podremos en el capitulo siguiente trazar el cerco
mas preciso de Ia datacion del Misterio. Parece que el autor o los autores
conocian las obras teatrales de Mallorca, Valencia y alguna de las italianas.
Pudieron tambien inspirarse en Ia pintura y referirse directamente a Ia
Leyenda de Voragin~.
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CAPITULO XII
EPOCA APROXIMADA DE LA COMPOSICION
DEL MISTERIO

De todo lo anterior podemos · concluir que el Mislerio de Elche,
tanto si se compuso en esta ciudad como si fue traido para ella, no puede
ser anterior a los primeros aiios del siglo XV. La sintesis de los elementos
que se combinan y la supresi6n de los que se corrigen a partir de Jacobo de
Voragine, la Lauda d~ Perusa y la de Orvieto, no pudo hacerse sino ya en
pleno siglo XIV; aun debieron pasar algunos aiios antes de que tomase forma
la trabaz6n de todos los elementos, e incluso para que pudiese aparecer
· alguno de ellos que, siendo sustancial al drama de Elche, apenas si se adivina
en tales fuentes, como es el caso de la coronaci6n con la presencia del Padre
Eterno. Este rasgo no se conoce en los testimonios plasticos antes del siglo
XV, lo que demuestra que sus modelos literarios pudieron propagarse
poco antes1• S6lo en el siglo XV pudo componerse e~ Misterio, ya que es
cuando aparecen testimonios antecedentes o simultaneos, como los dramas
de Mallorca y Valencia, donde se encuentran los demas elementos empleados en Elche que faltan en fuentes anteriores.
De este modo establecemos una especie de terminus a quo, que coincide
con el comienzo del siglo XV; es inutil pretender que el Misterio haya podido componerse en fecha anterior. AI hacer esta afirmaci6n siento tener
que combatir las opiniones de D. Oscar Espla yD. Rafael Ramos Folques,
que propugnan para el Misterio una mayor antigiiedad2•
1 El personaje del Padre Eterno aparece en el misterio frances de Dieppe, que es algo
posterior a 1443 (ver JuLIA, o.c., p. 201). Pero no es de alii de donde lo ha tornado Elche,
sino probablemente de Valencia, en cuyo misterio aparece, si no en su versi6n original,
si por lo inenos en una inmediata reforma anterior a 1440. Ver J. SANCHIS SIVERA, La
catedral de Valencia; citado por M. SANCHIS GuARNER, o.c., pp. 111-112. Tambien como
en Elche, atiende el Padre Eterno desde lo alto del templo la llegada del Araceli.
2 0. EsPLA., Conferencia sobre El Misterio de Elche y el origen del teatro Urico, pronunciada en la Caja de Ahorros del Sudeste de Espaiia, de Alicante, el 15 de marzo de 1966
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Probablemente el terminus a quo se tenga que retrasar hasta 1416,
aiio en que empieza el drama de Valencia, de tal modo que Elche ya pudo
empezar poseyendo todos sus rasgos tradicionales. Aun nos falta por buscar
el terminus ad quem. Es decir, ha podido componerse en cualquier aiio
despues de 1416 y anterior a 1625, fecha del primer consueta integro llegado
a nuestros dias, escrito por D. Gaspar Soler Chac6n1•
Realmente hemos extremado el retardo de la fecha tope en que pudo
ser compuesto el drama, para estar mas seguros. Esta fecha, en efecto, da
testimonio de la existencia del texto completo tal como ha llegado a nuestros
dias, aunque pudo haber un ultimo retoque, no sustancial, en el texto literario, por mano de Juan Bautista Comes, en el primer cuarto del siglo
XVII 2•
(una copia de su grabaci6n se conserva en la Marian Library de Dayton, Ohio). El Sr.
Espla afirma que el Misterio fue fundado en 1266, pero creemos que su afirmaci6n, basada en una carta del aiio mencionado que el tuvo en sus manos, no corresponde a la
realidad: a(m suponiendo que la carta fuera leg!tima, que en ella aparezca la palabra
"festa" no indica por necesidad que se trate de un "drama liturgico", y en el mejor de
los casos, si hubo "drama liturgico" en 1266, lo que es mas que inverosfmil, tal drama
no ha dejado rastro alguno en el cuerpo del actual. El mismo autor reconoce que su
texto (no la musica) fue escrito con posterioridad, pero ya es extraiio que exista la musica sin un texto correspondiente. Es mas, parece que hay pruebas directas de que la
letra del Misterio, aun en su parte narrativa sustancial, que debe ser la mas arcaica, es
anterior a su correspondiente musica monof6nica, ya que el consueta alude a una musica
convencional (l6 de Vexilla Regis) que mas tarde debi6 ser sustituida por la propia, (v.
consueta, antes de las estrofas 7 y 12). Por lo demas, el parentesco de su musica con el
naciente teatro lfrico florentino, que tambien es atestiguado por EsPLA, confirma que
la dataci6n del Misterio cae con toda probabilidad dentro del siglo XV.
En cuanto al Sr. D. RAFAEL RAMOS FoLQUEs, en o.c. (p. 35) cap. XXI, p. 195ss,
llega a conceder que el Misterio debe datarse en el XV, pero por un motivo de escaso fundamento: se trata de que Ia inscripci6n "Soc per a Elig" (Soy para Elche), superpuesta
al haul que trajo el consueta y la imagen por mar, seg(In popular tradici6n, no puede ser
anterior al XV, siglo en que la palabra Elche empez6 a escribirse "Elig". El argumento
se destruye al reconocer que esta leyenda fue fingida mucho despues del siglo XV, como
trataremos de comprobar en el capitulo siguiente.
'1 Ver ANT6N ASENCIO, o.c., p. 58. Ver POMARES, o.c., p. 115.
2 El consueta de SoLER CHAC6N de 1625 trae la noticia de que las palabras de Ia penultima estrofa "Veniu Mare excelent ... ", que es la segunda cantada por la Stma. Trinidad, fueron compuestas por el Licenciado Comes, mestre del real palatio (v. ANTON
AsENCIO, o.c., p. 60), siendo esta la unica indicaci6n que hoy poseemos sobre algun compositor literario del Misterio. El estilo dellenguaje de esta estrofa parece menos arcaico
que el de las otras del drama, lo que permite sospechar que este tal Comes pertenece a
una epoca ciertamente posterior a la de los demas autores. La estrofa en sf cae ya fuera
de la sustancia narrativa del drama, como un adorno final. Parece seguro que este "ador-

147

Los origenes del misterio de Elche

A excepcion, pues, de este ultimo retoque final y de algun otro, menos
tardio, que podamos descubrir en adelante, sospechamos que la redaccion
primitiva, que de modo unitario y a:rmonico debio expresar toda la sustancia
de la actual narracion del Misterio, se pudo dar en pleno siglo XV, segun
podemos deducir del estado de las fuentes que hemos estudiado.
Pero 6 hasta cuando pudo retrasarse su composicion? Consta con
seguridad que la celebracion del Misterio es bastante anterior al aiio 1625,
ya que fue interrumpida con motivo de la temprana muerte del principe
D. Carlos, hijo de Felipe II, y despues sufrio una nueva interrupcion a causa
de la muerte del mismo rey, siendo restaurada definitivamente en 16091 •
Con ello adelantamos la composicion del Misterio por lo menos a algunos
aiios antes de 1568, en que fallecio el principe D. Carlos. Podemos asegurar
que esta fecha se puede adelantar a 1566 en que la situa Pedrell, quien
supone que entonces esta nueva composicion vino a sustituir al Auto de
Prades representado, segun el, en Elche hasta ese aiio que coincide con la
construccion del segundo templo de Sta. Maria2 • Ahora bien, la opinion de
Pedrell esta rebatida por el hecho de que en el Auto de Prades no existe
el Araceli (que el mismo sup one que en Elche solo fue introducido en una
posterior reforma de 1639). Sabemos que el Araceli, ya existente en los
dramas religiosos de Barcelona y Valencia de principios del XV3, se uso en
la fiesta de Elche en el aiio 1502, segun se desprende de esta noticia ofrecida
por D. Javier Fuentes y Ponte:

no-apendice literario" pertenece a Juan Bta. Comes porque solo de este Comes se sabe que
fue Maestro de la Capilla del Palacio Real (entre 1619 y 1627). Por otra parte, siendo
discfpulo de Gines Perez, uno de los compositores que adornaron polifonicamente el
Misterio, no es de extraiiar que estuviese interesado en colaborar en el perfeccionamiento
de la misma obra en que intervino su maestro, de donde podemos deducir que su colaboracion tambien pudo darse en la misma musica. Esto nos permite fijar la composicion
(letra y musica hoy perdida) de esta ultima estrofa de lengua valenciana entre los aiios
1619 y 1625, despues de tomar el cargo de maestro de Real Capilla, y antes de que Soler
Chacon presentara el consueta ya del todo terminado. Cfr., sobre este asunto, PoMAREs,
o.c., p. 151, nota 32, y ALCAHALf, Baron de, Diccionario biografico de musicos valencianos,
p. 83 y 224.
1 Ver J. FUENTES Y PoN,TE, o.c., pp. 174-175; ver M. GORDILLO, o.c. en p. 34; en SUp. 498,
erroneamente cita el aiio 1603 como fecha de la restauracion. Ver ANTON AsENcio, o.c.,
p. 48, donde ofrece la noticia como procedente de un manuscrito propiedad del seiior
LUIS LLORENTE DE LAS CASAS.
2 F. PEDRELL, O.C., pp. 38-39.
. 3 Cfr. los dos capftulos anteriores.
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Milagro del Araceli. 1502. - Sea principio de este asunto el suceso que
aconteci6 el dia 14 de agosto del afio 1502 y fue; que al tiempo de subir la
tramoya que Haman Ara Coeli con cuatro musicos y un sacerdote con
alba y estola, que en sus manos lleva una pequefia imagen que representa el alma purisima de la Virgen, se quebr6 el tabl6n de en medio,
parte principal y donde nacen los asientos para tales personajes; Juan
Antonio Sempere, a cuyo cargo estaba la seguridad de las tramoyas repar6 en la fatalidad; y pasmado de ver el amago de la desgracia que imaginaba ya acaecida, implor6 el favor de Maria Santisima, rez{mdole ia
antifona "Sub tuum praesidium"; y afiadiendo "monstra te esse Matrem"
acabaron de subir el Ara Coeli; y publicando el prodigio, se bajaron todos
a dar gracias a Nuestra Senora.
Fuentes y Ponte recoge esta noticia de la obra de Villafane, que la cita,
y cuya autoridad es bastante discutible1• Aparte de ella, se puede emplear
una especie de argumento ad hominem contra la opinion de Pedrell, para demostrar precisamente que la composici6n del Misterio es con toda seguridad anterior al ano 1566.
Es includable que los argumentos de Pedrell demuestran indirectamente
la mayor antigliedad del Misterio, porque da por supuesto que con anterioridad a la reforma del templo terminada en 1566 ya se celebraba en Elche
otro "Misteri": el de Prades y Montral2, al que habria sustituido el actual
Misterio creado, segun el, hacia 1566, con motivo de la construcci6n de esta
segunda iglesia. Si se demuestra que el Auto de Prades no tiene nada que
ver con el Misterio de Elche, entonces el periodo que debia estar ocupado
por la celebraci6n de aquel tendria que ser llenado con la del propio Misterio
de Elche en su forma mas arcaica, ya que tampoco hay fundamento para
sospechar que haya existido la celebraci6n de un tercer Misterio.
El Auto de Prades, que en sustancia reproduce Pedrell, no ha sido
modelo del Misterio de Elche; esto lo demuestran las diferencias tan sustanciales que existen entre los dos. En Elche no aparece Infierno ni escena
alguna de los demonios, como en Prades. En Elche los judios quedan mancos
y no ciegos como en el auto catalan. No aparece San Miguel expresamente
nombrado. Y la Virgen, sentada ala derecha de su Hijo, noes coronada por
El sino por la Santisima Trinidad. En cambio en Elche esta la escena de
Santo Tomas y el montaje del Araceli, desconocidos en el auto catalan.
Teniendo el Misterio ilicitano modelos tan semejantes en el teatro italiano,
1

l J. FUENTES Y PONTE, o.c., p. 132. Cfr. JUAN DE VILLAFANE, Compendia histOrico
de las imagenes de Marla Santlsima en Espana, pp. 74-75.
2 F. PEDRELL, o.c., p. 56ss.
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que en el espacio y en el tiempo se pudieron comunicar de un modo inmediato, aunque parcial, a traves de los dramas liturgicos de Mallorca y Valencia,
es absolutamente improbable que su autor haya tenido en cuenta el teatro
catalan. Es verdad que algunas de estas discrepancias son comunes al
Misterio de Valencia, como la participaci6n en el drama del arcangel San
Miguel o del mismo Jesus; ambos rasgos fueron igualmente repudiados por
Elche, que sin embargo procur6 imitar algunos otros de Valencia cuyo parentesco es innegable. En cambio da la impresi6n de haber repudiado por
completo el Auto de Prades inclu,so en lo referente ala escena de la Judiada,
por lo cual se reafirma la sospecha de que no fue conocido por el compositor
ilicitano. No hay motivo, pues, para situarlo en Elche, y menos como exclusivo precedente, tal como supone Pedrell, que demuestra desconocer
la compleja tradici6n de las fuentes literarias.
En consecuencia, la conclusi6n de la teoria de Pedrell se torna en pro
de la mayor antigiiedad del Misterio.
·
6 Hay dificultad en admitir que existiese ya el Misterio en 1502, tal
como atestigua el episodio milagroso del Araceli que transcribe Fuentes y
Ponte? No s6lo nola hay sino que con toda probabilidad se puede adelantar
en varios decenios la fecha de su composici6n. Los mismos argumentos
por los que Pedrell rechaza las teorias de Vidal y Valenciano para acercar
la fecha a 1492, aiio alrededor del cualla fija, nos pueden servir para adelantarla; estamos de acuerdo con Pedrell en que la teoria de Vidal y Valenciano es ciertamente inconsistente1•
A favor de una mayor antigiiedad de la fiesta podemos invocar el estudio
del proceso de su elaboraci6n musical. Aunque no me considero un tecnico
en el campo de la musica, creo que bien puedo concluir lo mismo que habria
concluido Pedrell, si no hubiese sido ofuscado por el prejuicio de la ascendencia literaria del Auto de Prades. Efectivamente, hay piezas musicales
en el Misterio que, como Pedrell confiesa, son mucho mas arcaicas que los
motetes polif6nicos de Ribera, Luis Vich y Gines Perez, los tres conocidos
autores renacentistas que ornamentaron la ya existente composici6n en

• ya fue dicho en la Introducci6n, p. 35, no s6lo es
1 F, PEDRELL, o.c., p. 37ss. Como
falso el argumento de que Ia expulsi6n de los judfos en 1492 este relacionada con la creaci6n de Ia Judiada, ya que existe en los ap6crifos mas antiguos, sino que tamblen es falso,
por Ia misma raz6n, que las lndias de donde dice venir Sto. Tomas sean las Americas recien descubiertas, e igualmente es falso que Ia palma se introduzca como elemento local
ilicitano, puesto que tambien existe, como vimos, en las mas remotas narraciones ap6crifas.
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pleno siglo XVI. Se puede decir que, en el tema de la Asunci6n y tal como
se desprende de los testimonios plasticos, es mas propio del espiritu del Renacimiento aprovechar el tema sacro para darle un realce meramente ornamental o estetico que crear el tema, lo que es mas propio del espiritu medieval. La musica mas arcaica del Misterio de Elche, comprendiendo la mayor
parte de las piezas no polif6nicas, al menos las de Maria, el Angel y el Araceli,
parece estar muy cerca del canto Gregoriano, musica sacra unif6nica que
llena el ambito temporal de la Edad Media; por eso no es aceptable la hip6tesis de que Ribera, uno de los tres compositores renacentistas, fuese el
autor de toda la musica, que los otros dos habrian enriquecido con sus aportaciones1. Mas bien habria que buscar sus antecedentes en los tonos pasquale y passionale de las laudas italianas del XIV2 o en los tonos de
Valencia (cant d'aucells), ya que no se pueda probar la opini6n, no inverosimil, de Oscar Espla de que tales piezas arcaicas puedan proceder de
la musica mozarabe o canto eugeniano, porque, a pesar de los esfuerzos de
music6logos insignes como Higinio Angles, basta hoy nada se ha podido saber sobre tal musica, aparte de su transcripci6n graficas.
Concluyamos que, salvo la ornamentaci6n polif6nica del siglo XVI y
el ultimo retoque del XVII, una forma arcaica del Misterio de Elche, conteniendo la integra sustancia narrativa, debi6 quedar formada con gran
probabilidad antes de media do el siglo XV; es decir, incluso antes de que
Mantegna pintara sus cuadros inspirados en un desconocido pariente contemporaneo del Misterio, y tambien antes de que empezaran las fiestas
asuncionistas de Crevillente4•
1 Es Ia hip6tesis defendida por PEDRELL, o.c., p. 51, que se contradice con lo que despues escribe a partir de Ia p. 54.
2 Cfr. supra, cap. IX, p. 131.
3 En otra conferencia dada en Barcelona en 1964, con motivo del X aniversario de
Ia muerte de Eugenio D'Ors, afirm6 0. EsPLA el probable ascendiente de Ia musica eugeniana o mozarabe sobre el Misterio.
4 Ver JUAN BARCEL6, Historia del teatro en Murcia. Esta apreciaci6n coincide con lo
que afirma D. PEDRO IBARRA RUiz, citado por R. RAMos FoLQU:Es, o.c., p. 96. En cambio
no parece muy fundada Ia opini6n de SHERGOLD, que afirma, en Ia p. 78 de su obra mencionada, que Ia forma original del drama de Elche puede datarse a fines del XV, pero que
Ia mas primitiva versi6n conocida parece pertenecer al siglo XVI y probablemente representa una elaboraci6n de un texto anterior. En cuanto a lo primero, parece estar
influido por las teorias de VIDAL Y VALENCIANO que acabamos de rebatir, y en cuanto
a Io segundo, por las de PEDRELL, que igualmente estimamos falsas. Aunque no cita a
estos dos autores, pudo llegarle indirectamente Ia noticia de sus conclusiones para aplicarlas al tema de Elche, tema que, por cierto, presenta de un modo un tanto superficial.
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Dos problemas se plantean ahora: 1o l. Ha habido evoluci6n en el texto
literario del Misterio, 0 s6lo en la musica? y 2° l, que decir de la legendaria
tradici6n de la barca que en 1266, o en 1370, vino por el mar a la ribera cercana a Santa Pola?
En los capitulos siguientes respondemos a las dos cuestiones, respectivamente.
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CAPITULO XIII
EVOLUCION DEL TEXTO LITERARIO

Es indudable que ha habido evoluci6n, a veces corrupci6n y en algun
caso sustituci6n en las diversas partes del texto literario. No obstante, los
sustratos mas arcaicos que en tan malparado texto pueden llegar a descubrirse indican que la sustancia narrativa estaba ya completa en la epoca
que en el capitulo anterior le hemos asignado: a mediados del siglo XV.
Hay que reconocer que en este campo es muy dificil pasar de las conjeturas a las evidencias, es posible sin embargo poder detectar los sucesivos
sustratos del texto ilicitano1 •
Un detenido examen nos permite llegar a la siguiente conclusi6n: el
Misterio de Elche tal como hoy se conoce (fijado en sustancia por el consueta
de 1625) ha sido compuesto en tres etapas:
1o Como una imitaci6n sobria del Misterio de Valencia. Esta composici6n, la mas· primitiva, comprenderia la estrofa 1 y, saltando quizas
la 2, toda la serie ininterrumpida de la 3 a la 23, mas la 30, la 31 y los ultimos
versos de la estrofa 34. Es decir, la mayor parte de los elementos literarios
narrativos del primer acto. Tambien pertenecen a esta primera composici6n, salida de una sola mano, las estrofas 36, 39 y los ultimos versos de la
estrofa 61 del segundo acto. Todos sus versos pertenecen a un ritmo eneasilabo, muy clasico y de origen provenzal; ritmo que por tener la cesura
tras una cuarta silaba acentuada se puede considerar decasilabo, ya que el
acento grave desdobla el valor de la silaba que precede a la cesura, aunque
en esta composici6n es muy corriente que tal cesura divida una palabra.
Son versos del tipo siguiente "Lo vostre Fill f qui tant amau" (estrofa 9).

1 Aquf debo decir que agradezco Ia opini6n autorizada del fil6logo valenciano D. Manuel Sanchis Guarner, que en un principio respald6 mis intuiciones.
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Como ya dijimos, encuentran un precedente muy directo en el Misterio
de Valencia. Su casi mon6tona homogeneidad, que de igual modo afecta a
la rima de pareados, delata el estilo de un solo autor1 •
Es dudoso que esta primera composici6n se llegara a representar. Si
el autor tuvo intenci6n de escapar de la exuberancia antidramatica del
Misterio de Valencia (cuyo segundo acto es una especie de Juegos Florales
de despedida a la Virgen), entonces debi6 quedar tan incompleto el de Elche
que apenas resultaria representable. Es menos que probable, por otra
parte, que contuviera tambien esas partes tan escasamente narrativas del
Misterio de Valencia, ya sea porque de ello no ha quedado memoria en la
tradici6n ilicitana, o porque no resulta facil suponer que el autor, bien que
se muestra muy simple en sus versos, tratase de adaptar un mero plagio
argumental. En todo caso, si hubo tal plagio argumental, fue destruido en
la composici6n siguiente, gracias a ~na genial sustituci6n.
Si no lleg6 a representarse, pudo conservarse en un rollo que tal vez
contribuy6 a la formaci6n de la leyenda de que trataremos en el pr6ximo
capitulo. Es cierto que uno de los indicios que muestran la diferencia entre
esta composici6n y las posteriores es el hecho de ser anterior a toda musica:
como Valencia, contiene algunas alusiones a to nos ya conocidos ( V exilla
Regis), a los que habia de ajustarse la letra compuesta. Dichas alusiones
faltan en el acto segundo qu'e, como ya hemos dicho, apenas fue esbozado
en esta primitiva y simple composici6n.
Pasemos a la segunda etapa.
2° Casi inmediatamente, tal vez para poderla representar, otra mano
complet6 (sino es que en parte sustituy6) la anterior composici6n; tomando
por modelo el drama de Mallorca~ de clara tradici6n italiana, o aun directa.:.
mente esta misma tradici6n, segun hemos dicho en los capitulos anteriores.
Esta segunda composici6n comprende, al parecer, las estrofas octosilabas
24-26 del primer acto, que constituyen el primer ternario. Con mas seguridad
podemos decir que, dentro del acto segundo, comprende las estrofas 4041, de ritmo dodecasilabo muy clasico en el valenciano del siglo XV, conio
pued~ verse en Ausias March y en el mismo Misterio de Valencia. · Segun
parece, a esta segunda redacci6n pertenecen las estrofas 44-45, de la Judiada,
tambien o.ctosilabas, la 46 y las hermosas hexasilabas 47-49, 50-51, las dos
de Santo Tomas, 62-63, y la primera de la Trinidad, 64, cuyo Iexico muestra
notable arcaicismo.
Puede comprobarse en Ia trascripci6n del apendice segundo, ver infra, p. 164, al que
remitimos al lector para cualquier comprobaci6n en el presente tema.

·: 1
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Su compositor da indicios de ser buen literato, a juzgar poria variedad
de rimas y metros ritmicos. Sin embargo, este segundo autor no domina
tanto el ritmo decasilabo.
Esta segunda redacci6n que, al completar la anterior, presenta ya todos
los rasgos narrativos, se compuso cori su propia musica: no alquila tonadas
conocidas. Por lo que respecta al cuerpo narrativo, dej6 terminado el
drama de Elche en epoca no muy posterior a la primera redacci6n, pero
ciertamente muy distante de los aiiadidos posteriores, como demuestra el
hecho de que, al venir estos, las dos primeras redacciones ya se habian transmitido corrompidas por una tradici6n tal vez puramente oral, dejada en
manos de un pueblo que ya no reconocia el uso de aquel "anticuado" Iexico.

go La tercera redacci6n, o mejor tercera etapa de multiples redacciones,
corresponde a los arreglos polif6nicos del siglo XVI y primer cuarto del
siguiente. Su texto no solo muestra ser mas moderno y literariamente
inferior, sino que no aiiade ni corrige rasgo narrativo alguno. Se trata de
esas estrofas que fueron compuestas adrede, como un suplemento orna.:.
mental, para poder introducir los motetes polif6nicos. Es letra hecha para
la musica, bien por encargo de los autores musicales o por ellos mismos~
Con toda seguridad, entre estas estrofas tardias y ornamentales se incluyen
las siguientes: 27-291, y 32 del primer acto; y del segundo probahlemente
42, 43 (que sin embargo denotan cierto arcaicismo de Iexico) y con mas
seguridad las cuatro ultimas de los Judios (52-55) que ofrecen una caprichosa
combinaci6n metrica; las tres que giran sobre el "ritornello" de la Verge
santa y pura, 56-58, y las dos ultimas de la Trinidad, en las que puso su mano,
como ya dijimos, Juan Bautista Comes, mientras que la 66 es una terminaci6n liturgica convencional.
AI llegar la redacci6n de 1625 del primer consueta conocido, todas
estas nuevas estrofas habian quedado mezcladas con la tradici6n erosionada
y corrompida de las anteriores. Ademas, en esta ultima epoca, y por exigencias de la musica que pas6 a mandar sobre la letra, se ajustan barbara-·
mente versos antiguos a otros nuevas que no respetan ni conocen las clasicas
leyes metricas. Asi parece aconteci6 en las estrofas del Araceli de los dos
actos, de las que, como hemos dicho, queda~ algunos versos antiguos quizas ·
"ampliados" cuando aument6 el recorrido vertical del Araceli con la construcci6n de la segunda iglesia en 1566. La estrofa 38, imperfecta, parece
ser tambien otro aiiadido moderno.
1

Su modernidad ha sido tambien detectada por

PoMARES,

o.c., p. 131, nota 11.
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Es 16gico pues, que para nuestro intento retengamos las dos primeras
etapas de composici6n, como si fueran una sola, ya que en elias qued6
elaborado propiamente el unitario cuerpo narrativo. Ambas caen dentro
del siglo XV, a juzgar por su letra y musica, asi como por Ia distancia temporal que demuestran guardar con respecto a la tercera etapa polif6nica
del siglo XVI que las recogi6 en avanzado estado de descomposici6n. No
es aventurado situarlas en Ia primera mitad del siglo XV.
Como apendice de este capitulo, digamos que los gozos que siguen a
la celebraci6n del Misterio1 son tambien de redacci6n mas moderna y decadente. Es de notar que en ellos se refleja un rasgo directamente emparentado con la Historia Eutimiana2, extraiio al Misterio e incompleto en
Jacobo de Von1gine3• Se trata de la musica angelical que por tres dias
acompaiia a los Ap6stoles velando ante el sepulcro. Los gozos no aluden a
la escena de Santo Tomas, pero esto tiene su explicaci6n: los gozos son un
genero literario muy peculiar de Valencia, Cataluiia y Arag6n que, en su
clasica estructura, no permiten mas de siete estrofas que aluden a otros tantos temas; en este caso, Ia escena de Santo Tomas haria aumentar el numero
de estrofas a ocho, por lo cual ha debido quedar incluida implicitamente
en el tema de la estrofa tercera, que habla del concurso general de los Ap6stoles.
1

2

3
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v. PoMARES, o.c., p. 154ss.
v. supra, pp. 92-94~
v. supra, p. 107.

CAPITULO XIV
LA LEYENDA DEL ORIGEN MILAGROSO

Aparte de las noticias ofrecidas por Javier Fuentes y Ponte, Jose Ribelles Comin, etc.l, existe por lo menos una monografia sobre esta leyenda:
se trata del libro ya mencionado de Rafael Ramos Folques2• Es curioso
que este libro mantenga credulamente el hecho de Ia llegada de Ia Virgen
y el consueta por el mar como una verdad hist6rica, a pesar de que consigna
el juicio negativo del can6nigo valenciano D. Roque Chabas3•
Creo que, en honor a Ia verdad, la supuesta procedencia milagrosa del
Misterio ha de quedar descartada, porque los datos que hemos ido acumulando Ia desmienten con holgura.
En primer Iugar, el supuesto acontecimiento no pudo ocurrir en 1266,
fecha mas remota que alguna vez se le ha dado. Por tal fecha pudo ser
celebrada en Elche la fiesta de la Asuncion y ello pudo dar motivo a que
siglos mas tarde se engalanase tal fiesta con la representaci6n de un Misterio4. Sin embargo, es imposible que el drama fuera compuesto y metido en
1 J, FuENTES Y PoNTE, o.c., p. 73ss. J. RIBELLES CoMfN, Bibliografla de la lengua
valenciana, tomo III, p. 9ss.
2 Ver arriba, Ia p. 35.
3 R. CHABA.s, en Ia revista El Archivo, t. IV, cuaderno 8•, sept.-oct., 1890; citado por
R. RAMOS FoLQu:E:s, o.c., pp. 95-96.
4 FUENTES Y PoNTE se refiere a 1276 como fecha de Ia inauguraci6n de tal festividad,
segtin Ia noticia que transcribe en su obra, p. 174, cuyo fundamento parece un tanto vago.
Mas autorizada parece Ia noticia transmitida por OscAR EsPLA, que se refiere a una carta
real que concede la fiesta en 1266. Que en tal carta, hoy desaparecida pero que el Sr.
Espla dice haber tenido en sus manos en 1924, se hable de la Festa no es indicio seguro
de que se trate ya de la representaci6n teatral; pudo ser una simple fiesta religiosa, cuya
fundaci6n en 1266 consigna tambien SoLER CHAC6N en su consueta (v. ANT6N AsENCIO,
o.c., pp. 42-43 y 62). La fiesta, de la que tambien habla el manuscrito de LLORENTE DE
LAs CAsAs (v. supra, p. 148) pudo nacer a impulsos de la devoci6n del rey D. JAIME
I EL CoNQUISTADOR, y pudo progresar, basta convertirse en la actual celebraci6n, a impulsos del influjo del infante D. JuAN MANUEL, senor de Elche, quien en la primera mitad
del siglo XIV compuso en Murcia un libro sobre la Asunci6n (es la opini6n de dona MER-
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Ia barca en fecba tan remota, por la sencilla raz6n de que entonces aun
no existian todas las fuentes literarias de donde ba derivado. Es decir,
no es seguro que existiese o fuera conocida la Leyenda de .:[acobo de Voragine, que como dijimos pudo acabar de componerse bacia 1270. Tampoco
es seguro que existiera, y menos que fuese conocida, la Lauda de Perusa,
y aun faltaba un siglo para ver la luz la de Orvieto.
El ano 1370 seria, por lo tanto, una fecba mucbo mas probable, no
s6lo porque se puede acomodar mejor a la existencia de las fuentes, sino
porque es la que senala Villafane, verdadero cronista del episodio legendario1•
Pero esta famosa bistoria, de la que, segun se cuenta, fue protagonista el
soldado Francisco Cant6 el 29 de diciembre del mencionado ano en la playa
del Pinet, queda destruida por la contradicci6n de· sus diversos testimonios.
En efecto, aun dejando aparte que dicbos testimonios difieran con respecto
a la epoca del suceso, si con la benevola intenci6n de respetar su credibilidad
damos por buena la fecba mas tardia, Villafane y Ceba, que estan de acuerdo
en la fecba, no lo estan en la narraci6n2 • Para Villafane, es el vigia Francisco Cant6, quien, babiendola recibido de un personaje misterioso, traslada el area sobre el caballo en plena nocbe basta la ermita de S. Sebastian;
para Ceba, el area venida sin ayuda bumana sobre las olas, emprende el
viaje a Elcbe a lomos de una mula que, de un modo providencial para los
ilicitanos, zanja a su arbitrio un litigio entablado en la playa misma entre
los vecinos de varias localidades.
La leyenda de Villafane es mas verosimil, porque se presta a suponer
que el extrano viajero de la playa podria ser el autor del consueta, que
trataba de esconder modestamente su nombre, o queria asegurar el exito
de su composici6n dandole un origen milagroso. Mas esto mismo resulta
bastante inverosimil, ya que un procedimiento mas seguro y mas secreta
para estos fines podria ser el depositar el rollo a los pies de un altar.

CEDES GAIBROIS DE BALLESTEROS, ver JuLIA, o.c., p. 232). Que Ia venida "milagrosa"
del rollo del consueta y Ia imagen en Ia barca pueda datarse en 1266 lo afirma PEDRELL,
o.c., p. 31, a partir de unos supuestos documentos transcritos en 1351 por Francisco de
Castells y Urquiz.
· 1 Ver JUAN DE VILLAFANE, o.c., p. 72ss. ·Cfr. E. MORENO CEBADA, Glorias religiosas de
-Espaila, tomo II, pp. 620-621. FuENTES Y PoNTE, o.c., p. 73 ss, acepta piadosamente el
hecho de Ia leyenda, despues de presentar unas objeciones que Ia hacen mas que iriveros(mil.
2 Ver Ia narraci6n de CEBA en FuENTES Y PoNTE, ibid., y R. RAMOS FoLQu:Es, o.c.,
pp. 98-99.
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Las narraciones se destruyen entre si y chocan con Ia verdad hist6rica,
obligandonos a negar una causa sobrenatural, instantanea o repentina, a
Io que s!l})emos que ha derivado por un proceso Iento y minucioso de fuentes
que, como hemos visto, remontan a los inicios del Cristianismo. Por eso,
tal leyenda no podria sostenerse, aunque sus fautores hubiesen tenido Ia
precauci6n de retrasar su fecha hasta despues del 1416, y que para hacerla
creible se haya inventado un acta del gobierno civil y militar de Ia villa de
Eichel.
No podemos menos de reconocer que se trata de una ficci6n fantastica. Pero esta claro que tal ficci6n s6Io se pudo crear una vez pasada una
generaci6n por lo menos, a partir del momenta en que el'.Misterio fue compuesto y empez6 publicamente a celebrarse. La raz6n es evidente: si Ia ficci6n
ha podido ser benevolamente aceptada por el pueblo como verdad hist6rica,
es porque nadie la ha podido categ6ricamente desmentir. Pero habrian
podido desmentirla, y lo habria hecho sin duda, tanto el autor o portador de
la obra hasta Elche, como los testigos contemporaneos que sabian que el
inicio de su representaci6n no tuvo por motivo el fantastico episodio de la
playa. Noes probable que nadie se atreva a crear una leyenda cuando sabe
que se arriesga a ser desmentido por sus contemporaneos, y no es posible
admitir que todos los vecinos de Elche se confabularan en enganar de ese
modo, y sin motivo alguno, a Ia posteridad. Una vez desaparecidos todos
los supervivientes de la epoca en que fue iniciada Ia representaci6n, es
verosimil que, por darle mayor prestancia a una obra admirada cuyos
origenes se desconocen, se finja una procedencia sobrenatural que, transcrita
en un papel con visos de antigiiedad, pueda ser credulamente aceptada por
el pueblo.
Tampoco satisface la hip6tesis de una ficci6n literaria original, dado que
han llegado hasta nosotros varias versiones que se contradicen. La soluci6n,
por tanto, podria ser la siguiente:
Hay varias ficciones Iiterarias compuestas a partir de una ficci6n popular rudimentaria que presentaria una base comun para todas aquellas. La
ficci6n popular (sustrato de las variadas ficciones literarias) contendria
estos rasgos: La Virgen y el consueta han llegado milagrosamente por el
mar. A partir de aqui creci6 con libertad la fantasia de ~os escritores. Esto
nos permite sospechar que pas6 cierto tiempo entre el origen de la ficci6n
popular y las ficciones literarias.
1 Ver R. RAMOS FoLQu:Es,

o.c., p. 96.
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De todo ello podemos deducir que, si supieramos que hay noticia de
que alguna de estas tradiciones legendarias ya circulaba entre el pueblo
en fecha remota, nos daria pie para poder datar el inicio de la representaci6n
del Misterio por lo menos con un siglo de antelaci6n (acumulando el periodo
de ficci6n popular y el posterior de las formas literarias). Por desgracia,
el primero que da noticia clara de la existencia de una leyenda es Villafane,
en 1790, aunque ya en 1625 parece de algun modo aludir a ella Soler Chac6n.
De todas formas, de aqui no se puede deducir gran cosa acerca de la antigiiedad del Misterio.
Lo que si deducimos es que s6lo una obra cuyo compositor o compositores prefirieron qu~dar en el an6nimo pudo provocar posteriormente la invenci6n de semejantes leyendas. 1.. Quien o quienes pudieron ser los compositores de una obra tan perfecta, que con tanta humildad dejaron de
consignar su nombre al pie de la ultima linea del manuscrito? No es dificil
sospechar que, habiendo nacido esta obra de la exigencia de realzar el esplendor de una fiesta liturgica existente desde fines del siglo XIII, su autor (uno
o varios) se encontrara entre los sacerdotes que participaban en la fiesta
que ellos debian presidir. Nadie mas interesado que ellos en tomar parte
en una representaci6n que, imitando la de Mallorca, tenia que ser ejecutada
por presbiteros. Entre estos es posible encontrar motivo especial para cultivar la virtud de la humildad, silenciando su nombre en las obras ofrecidas
al pueblo. Esto es algo que no puede maravillar a ningun buen cristiano.
Esta hip6tesis viene, ademas, reforzada por las indi.caciones del consueta
de 1625, que permiten concluir que en un principia fueron sacerdotes todos
los que hacian de Ap6stol en la representaci6n1•

1
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APENDICE I
ESQUEMAS DE LA TRADICION DE LOS RASGOS
EN RELACION CON EL MISTERIO DE ELCHE

Los dos esquemas siguientes requieren algunas observaciones que
hagan ver su utilidad y su limitaci6n. Se trata en efecto de determinar como
cada rasgo ha procedido desde sus antecedentes mas remotos hasta su
plasmaci6n definitiva en el Misterio. Cuando cada uno de estos rasgos se
halla claramente identificado en sus fuentes, la coincidencia se indica por
el espacio correspondiente pintado de negro. Cuando Ia coincidencia es
incompleta, (ejemplo: en el rasgo 33, se puede dar Ia incensacion pero no
por manos de Pedro), el espacio es cuadriculado1 • Cuando el rasgo falta,
el espacio queda en blanco. Teniendo en cuenta que son los rasgos de Elche
los que se toman como punto de referenda, se explica que se marquen con
una X los rasgos tradicionales que aun siendo muy comunes faltan en Elche.
(Coinciden con el resto de Ia tradici6n, pero no con Elche, de este modo podemos resaltar Ia antecedencia negativa de Ia Lauda de Perusa).
Hay que observar, sin embargo, que Ia mayor coincidencia de rasgos
o de falta de rasgos no indica necesariamente que Ia fuente que las refleja
sea mas similar o cercana al Misterio, porque puede darse el caso de que una
fuente sea mas distante de el, a pesar de la mayor coincidencia de rasgos,
precisamente porque posee rasgos extravagantes que con el tiempo se han
ido suprimiendo. Esto lo hacemos notar aiiadiendolos a aquellas fuentes,
sobre todo a las primeras, que han sufrido un proceso de reducci6n.
Se pone en interrogante el rasgo que se supone existente, dado que se
da en un elemento que en el tiempo y en el espacio sirve de puente para
Elche, pero del cual no consta el texto completo. Asi ocurre en el teatro de
Mallorca, donde dada la identidad en todos los detalles que de el conocemos
(incluida la procesi6n) es de sospechar que se dieran los rasgos que ya entonces aparecian como tradicionales; solo asi es valida la hip6tesis de que
1 Asi ocurre en el rasgo 23, S. Pedro preside el entierro, aunque no se sabe si con capa
pluvial.
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Primer Acto
A B C G H I J K L M

Segundo Acto
A B C D E F G H I J K L M
1

19

2
3

20
21
22
23
24
25

4

5
6
7

8

26

9

27

10

28

11

14

29
30
31
32

15

33

16

34
35

12
13

17
18
~~~~~~-L-L~~

36

Ex.

37
38

39
40

Slmbolos:
Letras
- fuentes
Numeros - rasgos tradicionales
(1-40, ver supra, cap. I).

Ex
Ex 2
Ex 3

- rasgos extravagantes
- viaje al Parafso
- Asunci6n pedida por los'
Ap6stoles
- clara coincidencia con las
fuentes
- coincidencia incompleta
- rasgo ausente
- rasgo ausente en Elche
- rasgo dudoso
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Fuentes:
A - Leucio? (antes del s. V).
B - Transitus W (s. V-VI).
C - Ps.-Melit6n (siglo VI).
D - Ps.-Juan Evang. (s. VI).
E - Historia Eutim. (s. IX).
F - Ps.-Jose de Arim. (s. XII?).
G - Leyenda Aurea (s. XIII).
H - Lauda de Perusa (s. XIII).
I - Lauda de Orvieto (s. XIV).
J - Fuente iconogrlif. (s. XI-XV).
K - Teatro de Mallorca (s. XIV).
L - Mist. de Valencia (a. 1416).
M - Misterio de Elche (s. XV).

Relaci6n con el Misterio de Elche

haya servido de puente entre narraciones que coinciden en tales rasgos.
Aparece tambien el interrogante donde se supone que estaria representado
el rasgo, pero no consta por falta de consueta.
Cuando una fuente interesa s6lo como precedente de una escena, como
es el caso de la Historia Eutimiana y Jose de Arimatea respecto a la escena
de Santo Tomas, entonces se prescinde de la comparaci6n de los rasgos
anteriores, puesto que ya se sabe que la tradici6n llegada hasta Elche no los
ha tenido en cuenta. Asimismo se prescinde de las fuentes marginadas, como
Juan de Tesal6nica, que, coincidiendo en gran parte con Transitus W, no
ha sido tenido en cuenta por Ia posterior tradici6n occidental. Y en cuanto
a Ia primera, a Ia que damos el nombre hipotetico de "Leucio", la queremos
identificar con todo antecedente de Transitus W y pseudo-Melit6n, especialmente con aquel cuya versi6n nos ha venido por el "Liber Requiei" etiope1•
En cuanto a la fuente iconogr:ifica, hemos optado por escoger, de entre
todo su extenso genero, los elementos que sirven de precedente por su coincidencia de rasgos positivos o ausencia de negativos (ausencia de S. Pablo).
No nos interesan las fuentes donde los rasgos son contradictorios. Sin embargo, se ha incluido como ambiguo el rasgo 17, dada Ia abundancia de esta
ambigiiedad en las artes plasticas. Con ello queremos decir, que, a pesar
de que prevalece el testimonio contradictorio, hay tambien elementos
plasticos (Mantegna) donde no consta Ia presencia de Jesus. IguaJmente se
ha incluido como negativo el rasgo 38, que nunca falta en las pinturas donde
Santo Tomas contempla la Asunci6n.
De Ia ausencia del rasgo 7 en Transitus W, que parece ser Ia unica fuente
que en esto coincide con Elche, no se puede deducir una inspiraci6n directa,
en primer Iugar por ser niuy pobre la escena correspondiente en aquella
narraci6n, y en segundo Iugar porque en otra parte de ella se alude a Ia suplica de Maria de ser liberada del demonio 2 •
La mayor coincidencia se nota en Jacobo de Voragine, Ia coincidencia
negativa o restrictiva en la Lauda de Perusa, y Ia combinaci6n que ofrecen
las fuentes posteriores hasta llegar, por adici6n o restricci6n, al estado en
que los rasgos aparecen en Elche.
Con todo, no habra dejado de observarse que hay un rasgo propio
del Misterio que no parece tener. precedente alguno entre sus fuentes. Se
trata de Ia granada o "mangrana", que encierra como un huevo al angel
que baja a traer Ia palma.
1
2

Ver supra, cap. III.
Ver supra, cap. IV, pp. 69-70 y 75.
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APENDICE II
RECONSTRUCCION HIPOTETICA DEL TEXTO

Basandonos en las observaciones del capitulo XIII, presentamos aqui
una hipotetica reconstrucci6n del texto, a partir del consueta de 16251•
Las silabas aii.adidas o eliminadas por exigencias metricas van· entre parentesis precididas, respectivamente, de los signos + o -. Aii.adimos la traducci6n castellana, que incluye la de los apuntes escenicos.
Acto 1°
A) El acto de la vispera es el siguiente. Acabadas vlsperas sale la Marla
con las dos Marias y cuatro o seis dngeles de la ermita de S. Sebastian donde
estd la capilla de Nuestra Senora y la acompafian los dos electos con el maestro
de capilla, el Vicario fordneo y dos capellanes, con seis u ocho caballeros,
(yendo) a la iglesia mayor, y va al andador y suenan los ministriles, 6rgano y
campanas, y arrodillada sobre dos almohadas de terciopelo carmesl canta las
coplas siguientes:
1. Germanes mi{es: Jo voldria
fer certa pe{titi6 aquest dia,
pregvos no (+me) 1 vullau deixar
puix ( + que) tant me{ mostrau
[amar.
2. (LES MARIES)
Verge et Mare de Deu

on vos voldr( + i)eu anar
vos irem acompanyar

1 POMARES,
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55.

yo querria
hacer una petici6n este dia;
os ruego no me querais dejar
pues tanto me mostrrus amar.
1. Hermanas mias:

2.

(LAS MARIAS)

Virgen y Madre de Dios
......... (falta el verso)
adonde quisierais ir
os iremos a acompaii.ar.

Reconstruccion hipotetica del texto
B)

3.

Empieza la primera exclamacion la Marla.
LA MARIA

Ai, trista vijda corporal!

0, mon cruel/ tan desiguall
Trista de mi/ j o que fare?
Lo meu car Fill/ quan lo veure?

Arrodillada canta:

3. LA MARIA
JAY triste vida corporal!
JOh cruel mundo desiguall
JTriste de mi I 1,Yo .que hare?
Ami querido Hijo 1,cmindo lo vere?

C Acabada de cantar esta copla, pasa a la primera estacion, que es el huerto,
que estd en una capilla (lateral) de la iglesia muy bien adornada de tapicerla
y arboles. Asl estdn las demds estaciones. Alll canta arrodillada:
4. 0 sa net vergerf Getsemani
on fonch pres lof Senyor assil
En tu finaf tracte cruel
contra'! Senyorj de Israel.

4. JOh santo vergel Getsemani,
donde fue prendido el Seiior aqui I
En ti acah6 trato cruel
contra el Seiior de Israel.

D) Pasa a la segunda, que es la Cruz, y canta:

5. 0 arbre sanct/ digne d'honor
car sobre tots/ ets lo millor I
En tu volguef sang escampar
aquell qui'l monf volgue salvar.

5. JOh arbol santo digno de honor
pues entre todos eres el mejor I
En ti quiso sangre derramar
aquel que el mundo quiso salvar.

E) Pasa a la tercera, que es el santo Sepulcro, y canta:

6. 0 sanct Sepulfcre virtu6s,
en dignitatf molt valer6s I
En tu estiguef i reposa
aquell qui eel/ e mon crea.

6. JOh santo Sepulcro virtuoso,
en dignidad muy valioso I
En ti estuvo y repos6
quien cielo y mundo cre6.

F) Pasa al tablado y arrodillada sobre el lecho canta en el tono de Vexilla
Regis, etc.
7. LA MARIA
Gran desig m'haf vengut al cor
del meu car Fill/ pie de amor,
tan gran que no huf poria dir,
on per remeif desig morir.

7. LA MARIA
Gran deseo me ha venido al coraz6n
de mi querido Hijo lleno de amor,
tan grande que no lo podria decir,
por lo cual, para remedio, deseo
[morir.

G) A cab ada esta copla, se abre la puerta del Cielo y baja la nube con el Angel
con palma en la mano y, empezando a salir por la •puerta, se dispara la artillerla y suena el 6rgano, ministriles y campanas, mientras la nube desciende
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a una cierta altura, y al parar la artilleria y demds instrumentos, se abre la
nube y empieza el dngel a cantar:

8. LO ANGEL
Deu vos salv(-e), Verfge imperial,
Mare del Rei/ celestial!
Yo us port saluts/ e salvament
del vostre Fill/ omnipotent.
9. Lo vostre Fill/ qui tant amau
e ab gran goig/lo desitjau,
ell vos espefra ab gran amor
per exal~arfvos en honor.
10. E diu que alter~/ jorn sens dup[tar,
ell ab si us vol/ ( + d'alt) apellar.
en lo Regnef celestial
per Regina/ angelical.
11. E mana'm que/ us Ia portas
aquesta palfma e us Ia donas,
que us Ia fa~auf davant portar
quan vos portent a soterrar.

8. EL ANGEL
jDios os salve, Virg~n imperial,
Madre del Rey celestial!
Yo os traigo saludos y salvaci6n
de vuestro Hijo omnipotente.
9. Vuestro Hijo a quien tanto amais
y con gran gozo deseais,
el os espera con gran amor
para ensalzaros en honor.
10. Y dice que al tercer dia, sin du[dar,
e} COnsigo OS quiere llamar,
desde arriba, en el Reino celestial,
como Reina angelical.
11. Y me mand6 que os Ia trajese
esta palma y os Ia diese,
para que os Ia hagais llevar delante
cuando os lleven a enterrar.

H) Acabada esta copla, llega el dngel hasta donde estd la Maria y se arrodilla en el estrado delante de ella; y besa la palma, se la pone sabre su cabeza y la entrega a la Marla, que la toma hacienda igual ceremonia y respondiendo con el tono de Vexilla Regis:

12. Angel plaent/ e illumin6s,
si gratia trobf yo davant vos,
un do (+a) vosf vull demanar,
preg-vos no me'l/ vullau negar.
13. Ab bon seny, sif possible es,
ans de Ia mifa fi yo vees
los Apostols/ aci justar
per lo meu cosf assoterrar.

12. Angel placentero y ~uminoso,
si gracia yo hallo ante vos,
un don os quiero pedir,
os ruego no me lo querais negar.
13. De buen talante, si es posible,
antes de mi fin yo vea
los Ap6stoles aqui juntarse
para mi cuerpo enterrar.

I) Acabando de cantar esta copla, responde el Angel subiendo a la nube:

14. LO ANGEL
Los Apostolsf aci seran,
i tots ab brefvetat vindran,
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14. EL ANGEL
Los Ap6stoles aqui estaran
y todos con brevedad vendran,

Reconstrucci6n hipotetica del texto

car Deu qui esf omnipotent
los portaraf sobtosament.
15. I puix, Verge/, ho demanau
lo etern Deuf diu que li piau
sien assi/ sens dilati6
per vostra confsolati6.

porque Dios, que es omnipotente,
los traera subitamente.
15. Y, pues, Virgen, lo pedis,
el eterno Dios dice que le place
que esten aqui sin dilaci6n
para vuestro consuelo.

J) Acabada de cantar esta copla, se cierra la nube y entra en el cielo y se
cierra la puerta, volviendo a sonar los ministriles y demds instrumentos.
Entra San Juan Apostol, hacienda admiraciones, sube al estrado y hace una
profunda humillacion ante la Maria, arrodillado; esta le abraza y, apartdndose a una cierta distancia, canta:

16. ST. JOAN
Saints, honor/ e salvament
sia a v6s/, Mare excellent,
e lo Senyor1 qui es del tro
vos done confsolati6 I
K)

16. SAN JUAN
tSaludos, honor y salvaci6n
sea a vos, Madre excelente,
y el Senor que esta al trono
os de consolaci6n I

Responde la Maria, al tono de "Ai trista vida corporal":

17. LA MARIA
Ai fill J oanf e amich meu I
Conf6rte-us lof ver fill de Deu,

carlo meu cor/ es molt plaent
del vostre bon/ adveniment.
18. Ai fill Joan/, si avos piau,
aquesta palfma vos prengau
e la fa<;auf davant portar
quan me porten/ a soterrar.

17. LA MARIA
tAY hijo Juan y amigo mio I
Os conforte el verdadero Hijo de
[Dios,
pues mucho mi coraz6n se alegra
de vuestra buena llegada.
. 18. tAY hijo Juan I si os place
tomad esta palma
y hacedla llever delante,
cuando me llevan a enterrar.

L) Da la Maria la palma a San Juan, la besa y se la pone sobre la cabeza,
y San Juan la toma y hace lo mismo, y apartdndose un poco, cual si llorase,
canta:

19. ST. JOAN
Ai trista vifda corporal!
o mon cruel/ tan desiguall
o trist de mi/, yo on ire?
o llan<; mesqui/, yo que fare?

19. SAN JUAN
tAY triste vida corporal!
tOh mundo cruel tan desiguall
1,Ad6nde ire, triste de mi?
tOh lance amargo I l.YO que hare?
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20. 0 Verge Reijna imperial,
Mare del Rei/ celestial!
com nos deixaujab gran dolor
sens ningii.n cap/ ni regidor?

L his)

20. JOh Virgen Reina imperial,
Madre del Rey celestial!
1,C6mo nos dejais con gran dolor,
sin cabeza ni direcci6n?

Volviendose San Juan a los Ap6sloles, canla:

21. 0 Apostolsj e germans meus,
veniu, ploremj ab tristes veus,
car hui perdemj tot nostre be,
lo clar govern/ de nostra fe I
22. Sens vos, Senyofra, que farem
e ab qui'ns ajconsolarem?
D'ulls e de cor/ devem plorar
mentres viuremj, e sospirar.

21. JAp6stoles y hermanos mios,
venid, lloremos con tristes voces I
Pues hoy perdemos todo nuestro
[bien,
el claro gobierno de nuestra fe.
22. Sin vos, Senora, l. que haremos
y con quien nos consolaremos?
De ojos y coraz6n debemos llorar
mientras vivamos, y suspirar.

LL) Entra San Pedro haciendo admiraciones y llega al estrado, y, humilldndose arrodillado ante la Marla, la abraza, y ella hace lo mismo; y se levanta y abraza a San Juan, humilldndose los dos; y dice con el tono de "Saluis, honor" etc.:
23. ST. PERE
Verge humilj, flor de honor,
Mare de nosjtre Redemptor,
saluts, honorje salvament
vos done Deuj omnipotent I

23. SAN PEDRO
Virgen humilde, flor de honor,
Madre de nuestro Redentor,
1Saludos, honor y salvaci6n
os de Dios omnipotente I

M) Mientras San Pedro dice la copla antecedente, en iran seis Ap6stoles de dos
en dos, haciendo las mismas admiraciones, y en llegando a la Maria le hacen
reverencia, como se ha dicho, y apartdndose (de ella) hacen su acatamiento a
San Pedro y despues a San Juan, abrazdndolos mientras doblan una rodilla.
Enseguida entran ires Ap6stoles, que serdn San Jaime y otros dos, cada uno
por sendas puertas de diclza iglesia, y juntos en el andador se abrazan, despues de haber hecho (signos) de admiraci6n, y cantan el ternario en el andador:
24. LOS APOSTOLS (TERNARI)
0 poder del alt Imperi,
Senyor de tots los creats,
cert es aquest gran misteri
ser assi tots ajustats I
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24.. LOS APOSTOLES {TERNARlO)
JOh poder del alto Imperio,
Senor de todos los creados,
cierto es este gran misterio,
ser aqui todos juntados I

Reconstrucci6n lzipotetica del texto
25. De les parts de aci extranyes
som venguts molt prestament,
passant viles i montanyes
en menys temps de un moment.
26. Ab gran goig, sens improperi,
som aci en breu portats,
cert es aquest gran misteri
ser aci tots ajustats.

25. De las partes de aqui extraiias
hemos venido muy prestamente,
pasando villas y montaiias
en menos tiempo de un momento.
26. Con gran gozo, sin improperio,
fuimos aqui en breve transportados,
cierto es este gran misterio
ser aqui todos juntados.

Acabado el ternario, suben al estrado y hacen las reverencias y ceremonias
que han hecho los demds Ap6stoles a Nuestra Seiiora y las mismas a los demds, y todos cantan:
N)

27. LOS APOSTOLS (TOTS)
Salve Regina princessa,
Mater Regis angelorum,
advocata peccatorum,
consolatrix. afflictorum.
28. L'omnipotent Deu, Fill vostre

per nostra consolati6
fa la tal congregati6
en lo sant conspecte vostre.
29. Vos molt pura e defessa
reatus patrum nostrorum,
advocata peccatorum,
consolatrix afflictorum,
t\l)

LOS APOSTOLES (TODOS)

1Salve, Reina princessa,
Madre del Rey de los angeles,
abogada de los pecadores,
consuelo de los afligidos I
28. El omnipotente Dios, Hijo vues[tro
por nuestra consolaci6n
hace tal congregaci6n
en la santa presencia vuestra.
29. Vos muy pura y defendida
del reato de nuestros padres,
abogada de los pecadores,
consoladora de los afligidos.

Acabado el canto se separa S. Pedro y canta al son de "Saluts, honor ...":

30. ST. PERE
0 Deu, valeuj I I que's ac;6
d'aquesta conjgregati6?
Algun mistejri amagat
vol Deu nos sija revelat.
0)

27.

30. SAN PEDRO
10h Dios, valedme I 6Y que es esto
de esta congregaci6n?
Algun misterio escondido
quiere Dios nos sea revelado.

Responde la Maria con el tono de "Ai trista vida corporal":

31. LA MARIA
Los meus cars fills/, puix sou ven[guts
e lo Senyorj vos haja duts,

31. LA MARIA
Mis caros hijos, pues habeis veni[do
y el Seiior os ha traido,
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mon cos vos sija acomanat
lo soterreuf en J osafat.

mi cuerpo os sea encomendado
para enterrarlo en J osafat.

P) Acabada esta copla, se acuesta la Maria y se queda muerta, y le ponen
un cirio blanco encendido en las manos. Los Ap6stoles se levantan y, con
rapidez y sigilo, acabada la copla siguiente, apartan a la Maria del lecho y
ponen a Nuestra Senora (imagen), cantando arrodillados:
32. LOS APOSTOLS
0 cos sant glorificat
de la Verge santa y pura I
Hui seras tit sepultat
y reinanis en !'altura.

32. LOS APOSTOLES
10h cuerpo santo glorificado
de la Virgen santa y pura I
Hoy seras tit sepultado
y reinaras en la altura.

Q) Mientras se canta lo dicho, se abre el cielo y empieza a descender el Araceli con cuatro angeles y otro en medio, que vienen por el alma de Nuestra
Senora, la cual uno de los Ap6stoles entrega al de en medio con sigilo y presteza,
esiando los demds arrodillados con cirios encendidos en las manos, tocando
los Sones acostumbrados. Los angeles cantan:
33. LOS ANGELS (ARACELI)
Esposa e Mare de Deu,
a n6s, angels, seguireu,
seureu en cadira real
en lo Regne celestial.
34. Car, puix en vos reposa
aquell qui eel/ i mon crea,
deveu haver/ exaltament
e corona/ molt exceHent.
35. Apostols e amichs de Deu,
este cos sagrat pendreu
e portaulo a Josafat
on vol sia sepultat.

33. LOS ANGELES (ARACELI)
Esposa y Madre de Dios,
a nosotros, angeles, seguireis,
os sentareis en silla real
en el Reino celestial.
34. Pues en vos repos6
quien cielo y mundo cre6,
debeis tener exaltaci6n
y corona muy excelente.
35. Ap6stoles y amigos de Dios,
este cuerpo sagrado tomareis
y llevadlo e J osafat
donde quiere (Dios) que sea sepul[tado.

R) Al subir el alma de Nuestra Senora, cantan las mismas coplas, y, al
llegar arriba el Araceli con el alma de Nuestra Senora, vuelven a disparar
la artilleria y suenan la armonia de la musica de ministriles y dulzainas,
y aqui se acaba la Vispera de Nuestra Senora. De inmediato los electos y
demds vuelven a acompanar a las Marias, Angeles y Ap6stoles a dicha ermita
de donde salieron, con los sones y ministriles acostumbrados.
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Acto 2°
A) La fiesta de Nuestra Senora de la Asuncion es la siguiente: Acabadas
visperas se dicen completas, van los capellanes a revestirse de Apostoles a la
mencionada ermita, en la cual aguardan las Marias y Angeles, y todos juntos
van a la iglesia mayor, acompanados por los electos, Vicario fordneo y dos o
ires sacerdotes y caballeros, con los sones acostumbrados. Las Marias y
geles se paran a la puerta mayor, junto a la pila del agua bendita. A este
tiempo ya estd Nuestra Senora en el lecho, entre cuatro candelabras dorados
con sus cirios encendidos de cera, puestos a las cuatro esquinas del estrado,
alrededor del cual hay una balaustrada y en medio estd el sepulcro de Nuestra
Senora, tambien rodeado de balaustres que semejan alabastro. De inmediato,
por su orden, suben los Apostoles al estrado, entrando primero San Pedro,
que va vestido con capa de coro de damasco blanco para (presidir) el entierro
de Nuestra Senora. En seguida San Juan y los demds. Falla Santo Tomds,
que no entra hasta el final de todo, como mds adelante se dird. Habiendola
adorado, se apartan San Pedro, San Juan y San Jaime y cantan:

an-

36. LOS APOSTOLS (TERNARI)
Par nos, germans/, devem anar

a les Marifes (+a) pregar
devotament/ vullen venir
per a la Verfge sepelir.

36. LOS APOSTOLES (TERNARIO)
Nos parece, hermanos, que debemos
[ir
a rogar a las Marias
que devotamente quieran venir
para la Virgen sepultar.

B) Acabada de cantar esta copla, van San Pedro, San Juan y San Jaime
adonde estdn las Marias, y cantan:

37. A vosaltresf venim pregar
que ensems anemf a soterrar
la Mare de/ Deu glori6s,
puix tant (+de) be/ ha fet per nos.
38. E anem tots
ab amor i alegria,
per amor del Redemptor
e de la Verge Maria

37. Os venimos a rogar
que juntos vayamos a enterrar
a la Madre de Dios glorioso,
pues tanto bien ha hecho por no-:
[sotros
38. Y vamos todos
con amor y alegria,
por amor del Redentor
y de la Virgen Maria.

C) Responden las Marias y los Angeles a los Apostoles:
39. LES MARIES {I ANGELS)
Vosaltres sifau ben vinguts,

39. LAS MARIAS (Y ANGELES)
Vosotros sed bienvenidos,
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parents e amichs/ de grans virtuts,
promptes som (+nos)/ per a anar
a la Verge/ a soterrar.

parientes y amigos de grandes vir[tudes
prestas somos para ir
a la Virgen a enterrar.

D) Van las Marias, dngeles y Apostoles al estrado, y las Marias y dngeles
hacen reverencia a Nuesira Senora. Despues, San Pedro toma la palma que ·
tiene Nuesira Senora sabre su hombro y cania:
40.

ST. PERE

Preneu (-vos) Joanf, la palma pre[tiosa,
(-e)portau(-la)davant/ lo cos glorifi[cat,
car aixi u dix/ la Verge gloriosa
ans que als eels/ se n'hagues( +i) pu[jat.

40. SAN PEDRO
Tomad, Juan, la palma preciosa,

llevadla delante del cuerpo glorifi[cado,
pues asi lo dijo la Virgen gloriosa
antes de que al cielo se hubiese su[bido

41. ST. JOAN

41. SAN JUAN

De grat pendre/ la palma pretiosa
e compliref lo que m'haveu manat,

De grado tomare la palma preciosa
y cumplire lo que me habeis man[dado,
pues que teneis potestad copiosa
de condenar y borrar todo pecado.

puix que haveuf potestat copiosa
de condemnarf e delir tot pecat.

F) Acabada da cantar esta copla, se arrodillan todos alrededor del lecho de
Nuestra Senora, y cantan con voz baja:

42.

LOS APOSTOLS

Flor de virginal bellesa,
temple de humilitat,
on la Santa Trinitat
fon enclosa e contesa I
43. Pregamvos, cos molt sagrat,
que de nostra parentat
vos acort tota vegada
quan sereu als eels pujada.

42.

LOS APOSTOLES

Flor de virginal belleza,
templo de humildad,
donde la Santa Trinidad
fue encerrada y contenida.
43. Os rogamos, cuerpo muy sa[grado,
que de nuestra parentela
os acordeis en todo momento
cuando esteis subida al cielo.

G) Acabado de cantar lo arriba dicho, loman los Ap6stoles a Nuestra Senora para llevarla a enterrar, recitando el canto del salmo In exitu Israel
de Aegypto, etc. Y en este momenta en iran los judlos de dos en dos, hacienda
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gestos y ademanes, como quien va descubriendo una cosa insospechada. Se
advierte que mientras can tan los judtos, San Pedro y San Juan les van impidiendo que pasen al estrado donde se encuentra Nuestra Senora; yen acablindo
todo lo que can tan en el andador, echa mano San Pedro de un cuchillo que lleva
consigo y arremete contra los judtos, que pelean con el; y acabada esta lucha,
vuelven los cuchillos a sus lugares y van todos al estrado siguiendo a San
Pedro y a San Juan. Habiendose convertido, se arrodillan y cantan dichos
judtos con los brazos en alto y las manos paralizadas.
44. LOS JUEUS
Aquesta gran novetat
nos procura deshonor.
Anem tots a pas cuitat I
No'n comporteu tal error I

44. LOS JUDIOS
Esta gran novedad
nos procura deshonor.
1Vamos todos con paso cuidados
1No tolereis tal error I

H) Los detienen San Pedro y San Juan, y vuelven a decir:

45. No es nostra voluntat
que esta dona soterreu,
ans, de tota pietat,
vos manam que'ns la deixeu.
I)

45. No es nuestra volunted
que a esta mujer enterreis,
antes bien, con toda piedad,
os mandamos que nos la dejeis.

Vuelvenlos a desviar y cantan:

46. E si ar;6/ ( +vos) nos fareu
nosaltres cert/ (+a) vos direm
que us manamf, en quant podem,
per Adonai/, que'ns la deixeu.

46. Y, si esto no hiciereis,
nosotros por cierto os diremos
que os mandamos, en cuanto po[demos,
por Adonay, que nos la dejeis.

J) Acabada esta copla, como se ha dicho, queriendo los judios insistir en
llevarse a Nuestra Senora, echa mano San Pedro al cuchillo y el mayor de
dichos judtos hace lo mismo, y rinen, quedando estos con las manos inertes,
y cantan arrodillados:

47. 0 Deu Adonai
qui formist natura I
Ajuda'ns, Shaddai,
saviesa pura I
48. Tal miracle mai
no feu creatura I

47, 10h Dios Adonay
que formaste la naturaleza I
1Ayudanos, Shadday,
sabiduria pura I
48. JTal milagro nunca
hizo creatura I
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Ajuda'ns, Sant Pere,
qui tens la procura I
49. Som nos penedits
de, tot nostre cor.
Pregam-te, Senyor,
nos vulles guarir.

JAyudanos, San Pedro,
que tienes la potestad I
49. Estamos arrepentidos
de todo nuestro coraz6n.
Rogamoste, Senor,
nos quieras curar.

K) Acabadas de cantar estas coplas, cantan San Pedro, San Juan y San
Jaime:

50. LOS APOSTOLS (TERNARI)
Pr6mens jueusj, si tots creeu
que la Mare/ del Fill de Deu
tot temps fonch verjge sens dubtar
ans e apresj de infantar,
51. (+E) pura fonchj e sens pecat
(-la) Mare de Deuj glorificat,
advocadajdels pecadors,
creent a<;6 J guarireu tots.
L)

Responden los Judlos:

52. LOS JUEUS
( +Puix.) nosaltres tots creem
que es (-la) Mare del Fill de Deu,
batejau-nos tots en breu,
que e)l tal fe viure volem.
53. Cantem, senyors I Que canta[rem?
Ab clamors
fa<;am graties i llaors
a la humil Mare de Deu.
54. A ella devem servir
. tot lo temps de nostra vida,
puix. sa bondat infinida
nos vullgue aixi gua ir.
55. Dones cantem tots I Tots la
[lloem I
Ab clamors
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50. LOS APOSTOLES (TERNARIO)
Prohombres judios, si todos creeis
que la Madre del Hijo de Dios
fue siempre virgen, sin dudar,
antes y despues del parto,
51. Y pura fue y sin pecado
la Madre de Dios glorificado,
abogada de los pecadores,
creyendo esto curareis todos.

52. LOS JUDIOS
Pues que todos creemos
que es Madre del Hijo de Dios,
bautizadnos a todos en breve,
que en tal fe vivir queremos.
53. JCantemos, senores I 6 Que can[taremos?
Con clamores, ,
demos gracias y loores
a la humilde Madre de Dios.
54. A ella debemos servir
todo el tiempo de nuestra vida,
pues su bondad infinita
asi nos quiso curar.
55. 1Cantemos, pues, todos I ITo[dos la alabemos I
Con clamores,
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favam graties i llaors
a la humil Mare de Deu.

demos gracias y loores
a la humilde Madre de Dios.

M) Acabadas estas coplas, toma San Pedro la palma de Nuestra Senora y
con ella bautiza a dichos judios, hacienda gestos sobre sus cabezas; y de repente
quedan libres de aquella mancura que les caus6 el atrevimiento que tuvieron
de querer coger a Nuestra Senora. Asi van hacienda demostraciones los Judios
de tener las manos sanas, menedndolas y mostrdndolas a todos.
Y, sucesivamente, loman los Ap6stoles a Nuestra Senora con toda la
solemnidad y reverencia que pueden, con el palio, la cruz y el incensario, y
llevan todos cirios encendidos en las manos, y asi proceden al entierro alrededor del estrado. San Juan lleva la palma al hombro, andando delante de
Nuestra Senora. Todos cantan el salmo In exitu Israel de Aegypto, etc.
Y devuelven a Nuestra Senora al lugar donde estaba. De rodillas todos,
can tan:
56. APOSTOLS I JUEUS
Ans de entrar en sepultura
aquest cos glorificat
de la Verge santa y pura,
adoremlo de bon grat.
57. Contemplant la tal figura
ab contriti6 y dolor,
de la Verge santa y pura,
en servei del Creador.
58. Respectant la tal figura
ser de tanta majestat,
de la Verge santa y pura,
adoremlo de bon grat.

56. APOSTOLES Y JUDIOS
Antes de entrar en sepultura
este cuerpo glorificado
de la Virgen santa y pura
adoremoslo de buen grado.
57. Contemplando la tal figura
con contrici6n y dolor,
de la Virgen santa y pura,
en servicio del Creador.
58. Observando que la tal figura
es de tanta majestad,
de la Virgen santa y pura,
adoremosla de buen grado.

N) Acabados estos cantos, adoran todos a Nuestra Senora y San Pedro la
inciensa; despues cantan todos el salmo In exitu Israel de Aegypto, etc.
La ponen los Ap6stoles en el sepulcro, hacienda gestos como quien llora, y se
ciefra el sepulcro.
Y de repente se abre el cielo y desciende el Araceli con cinco angeles, dos
a cada parte mds el de en medio, que trae el alma de Nuestra Senora. Van
cantando mientras bajan, hasta entrar en el sepulcro. Se advierte que para
que puedan subir a Nuestra Senora, se ha de quedar el angel que va en medio
en dicho sepulcro, dentro del cual han de estar personas que sepan entregar
Nuestra Senora a los angeles (... ) De inmediato los angeles la suben, con el
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rostra como el sol, cantando las mismas coplas. Y despues cantan, tras haber
sonado el 6rgano, campanas y demas instrumentos:
59.

LOS ANGELS (ARACELI)

Llevantaus, Reina excellent,
Mare (-de) Deu omnipotent I
Veniu, sereu coronada
en la celestial morada I
60. Alegraus, que hui veureu
de qui sou Esposa e Mare,
e tambe veureu lo Pare
del car Fill i etern Deu I
61. Alli estareuj sens( +e) tristor
on pregareuj pe(-r) 1(-o) pecador,
e regnareuj eternalment
contemplant Deuj omnipotent.

59.

LOS ANGELES (ARACELI)

JLevantaos, Reina excelente,
Madre de Dios omnipotente I
1Venid, sereis coronada
en la celestial morada I
60. JAlegraos, que hoy vereis
de quien sois Esposa y Madre,
y tambien vereis al Padre
del caro Hijo y eterno Dios I
61. Alli estareis sin tristeza
donde rogareis por el pecador,
y reinareis eternamente
contemplando a Dios omnipotente.

0) Y mientras cantan la ultima, entra Santo Tomas hacienda gestos de
admiraci6n moslrando gran sentimienlo porno haber asistido al fin de Nuestra
Senora, y mientras Santo Tomas canta, los angeles ascienden poco a poco y se
paran y Tomas sigue canlando.

62.

ST. TOMAS

0 besfort (+de)/ desaventura
de mi, trist desjacons?lat,
que no me sija yo trobat
en esta sanjta sepultura I
63. Pregvos, ( +o) Verjge excellent,
Mare de Deuf omnipotent,
v6s me hajauf per excusat,
que les Indies/ m'han ocupat.

62.

SANTO TOMAS

10h doblemente fuerte desventura
de mi triste desconsolado,
que no me haya yo encontrado
en esta santa sepultura I
63. Ruegoos, Virgen excelente,
Madre de Dios omnipotente,
vos me tengais por excusado,
porque las Indias me han ocupado.

P) En acabando de canlar Santo Tomds, cantan los de la Coronaci6n, que
son la Sanlisima Trinidad, la cual esld aguardando a la puerta del cielo a
Nueslra Senora con la corona imperial en las manos para coronarla, y canla:
64. LA SSMA. TRINITAT
Vos siau ben arribada
a regnar eternalment
on tantost, de continent,
per Nos sereu coronada.
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64. LA SMA. TRINIDAD
Vos seais bien arribada
a reinar eternamente,
donde al instante, de inmediato,
por Nos sereis coronada.
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Q) Acabada de coronar Nuestra Seii.ora, sube Santo Tomas al estrado y
abraza a San Pedro y a los demas Apostoles.
65. SSMA. TRINITAT
Veniu, Mare excellent,
puix que virtut vos abona
ab esta imperial corona
reinareu eternalment I
66. Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principia
et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen

65. SMA. TRINIDAD
1Venid, Madre excelente,
pues que virtud os abona
con esta imperial corona
reinareis eternamente I
66. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espiritu Santo.
Como era en un principia
y ahora y siempre
y por los siglos de los siglos. Amen.

R) Habiendo acabado de coronar a Nuestra Seii.ora, disparan la artillerla,
suena el 6rgano, ministriles y campanas. Sube (el grupo de) la Coronacion
y el Araceli, y se cierra la puerta del cielo. Despues, los mismos Electos
y los demas acompaii.an a las Marias, angeles, apostoles y judios a dicha ermita de donde salieron, con musica de ministriles, y aqul se da fin a los dos
actos a honra y gloria de Nuestro Seii.or y de la Bienaventurada Virgen Marla
Madre suya, concebida sin pecado original.
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EPILOGO SOBRE EL ESPffiiTU POPULAR DEL MISTERIO
DE ELCHE

El mismo difusor de los viejos ap6crifos en Ia baja Edad Media, Jacobo de Voragi~e, present6 P?r vez prim era, al fin de las na~aciones transcritas,
una severa critica sobre Ia inconsistencia hist6rica de su· contenido1 . Es
decir, el sabia q~e estaba transcribiendo algo que en gran parte era pura
leyenda, pero leyenda de oro ; y aqui esta el meollo de Ia cuesti6n.
Como ya insinuamos en Ia Introducci6n y en el capitulo segundo 2, hemos
de decir ahora que no hay que tomar como falso lo .que deja .de acomodarse
con exactitud a Ia verdad hist6rica, dado que una ficci6ri puede ser verdadera,
(aunque esto nos suene a parad6jico) en Ia medida en que resulta valida
desde otro punto de vista: el de Ia promoci6n del gusto, de ese placer estetico que ayuda a asimilar de un modo mas vivo la verdad nuclear de Ia
creencia escondida en las ficciones. Hoy en dia a nadie le importa aceptar
que Ia mayor parte de los rasgos del Misterio de Elche sean hist6ricamente
falsos, con tal de que susciten ese entusiasmo con que es amada Ia certisima
creencia de Ia Asuncion.
En esta aceptaci6n pasional, amorosa, de toda creencia el pueblo ha
sido siempre un maestro incomparable, a causa, precisamente, de su espontanea falta de prejuicios sobre Ia exigencia de aplicar con rigor estricto Ia
critica de Ia verdad hist6rica de aquello que se cree. Este sera el empeiio
del hombre de cultura mas racionalista, del cientifico, pero aun cuando este
ha logrado desbrozar las tradiciones o creencias de lo que se aparta del hecho
hist6rico-dogmatico, quedara todavia un glorioso residuo de las fantasias
populares; el brillo de lo pasional, que no s6lo no estorba sino que es indispensable para que Ia fe no caiga en el dominio frio, inhumano, de Ia verdad puramente cerebral. Este es el primer peligro para caer en Ia incredu-

1 JACOBO DE VORAGINE, o.c., pp. 508-9 y passim.
2 Ver supra, respectivamente, las pp. 36-7 y 55.
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lidad, porque una fe que no es amada no puede mantenerse. Sabemos que
la raz6n se halla tan por debajo de los misterios de la vida de Dios que
necesita el estimulo del coraz6n para aceptarlos. (Ambos, la raz6n y el sentimiento, son internamente impulsados por el Espiritu Santo).
En este hermoso equilibrio entre el aspecto razonable y el pasional de
la creencia en la Asuncion de la Virgen a los cielos, triunfo y coronaci6n
de la primera redimida que de hermana nuestra ha pasado a ser nuestra
Madre celestial, se halla hoy el ambiente que rodea la fiesta ilicitana. Es
algo que tenemos que agradecer a un pueblo de la cuenca del Mediternineo,
que ha mantenido, como ningun otro, sus ancestrales raices de cristianismo
vivido y pasional, un cristianismo que es inconcebible sin el humano
aliento de la piedad mariana.
No seria completo el analisis sobre la historia del Misterio si dejaramos
de consignar hasta que punto pertenece al pueblo de Elche lo que fue la
modesta semilla de la primitiva composici6n, brindada por alguien que de
un modo an6nimo quiso imitar esos otros dramas esparcidos por el Mediterraneo medieval. Semilla que estaria muerta y enterrada, como todas
las demas composiciones, si no hubiese caido en un campo tan feraz como
el coraz6n colectivo del pueblo ilicitano. Gracias a el ha crecido en esplendor, llegando a convertirse en monumento sefiero de la cultura europea,
y se ha mantenido como el unico superviviente de todo teatro Iiturgico celebrado en un templo y de toda narraci6n asuncionista.
El que hoy tenga la suerte de asistir a su representaci6n podra comprender hasta que punto es cierto que el drama esta asimilado por el pueblo
como cosa que le pertenece con absoluta propiedad. Ciertos fen6menos de
sorprendente familiaridad del pueblo con el drama (no solo· el hecho de ser
del pueblo sus actores y sus tramoyistas, sino tambien la participaci6n
entusiastica de los espectadores en todas las peripecias de la funci6n) dan,
como tal vez nunca se haya dado, una impresi6n clara de total identidad
entre el pueblo y "su" Misterio.
Reconozco que cuando asisti por vez primera a contemplarlo, no dej6
de sorprenderme una cierta ligereza que note en el porte de los espectadores
indigenas: hablaban en voz alta haciendo comentarios, como si no se sintieran obligados a guardar esa respetuosa atenci6n, que yo trataba de
guardar, y que es propia de quien asiste a un espectaculo que "no le pertenece". Hoy he comprendido mejor esa extremada familiaridad del publico
despues que he leido esta curiosa noticia que da cuenta de que tal familiaridad es algo "tradic1onal".
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D. Javier Fuentes y Ponte describe este fen6meno con estas palabras:
Descompostura. - El irreverente murmullo de Ia muchedumbre al disputarse, cambiar o equivocar estrepitosamente las localidades, impide
oir los c{mticos y las preces del oficio divino, teniendo las mujeres del
pueblo a gala y costumbre el despojarse Ia cabeza del pafiuelo al entrar
en Ia iglesia: de mano en mano pasan los botijos, jarras y otros vasijos
para apagar su sed unos y otrosl.
Esta noticia resulta mucho mas sorprenente si se tiene en cuenta que
ellibro de Fuentes y Ponte esta escrito en 1887, epoca en la cual era muy
estricta la costumbre, hoy en desuso, de que las mujeres cubrieran su cabeza con un velo al entrar en las iglesias, siendo igualmente inauditas las
demas licencias que se mencionan. Hoy continua el arnbiente de familiaridad, aunque frenado con una mayor discreci6n que revela el ascenso del
nive~ cultural del pueblo. Por otra parte, la ligereza del porte del espectador
esta muy justificada por el calor sofocante que hace en pleno agosto en el
templo de Santa Maria de Elche2 • Pero lo que interesa destacar mas bien
es que el pueblo siente el Misterio como cosa tan suya que a nadie, ni aun
a las autoridades eclesiasticas, le puede extrafiar que aiU se sienta familiarmente instalado, como en su propia cosa. AI fin y al cabo, para el pueblo
y con el pueblo se instituy6 el Misterio, y con el se mantiene. Mas todavia,
el pueblo sabe que no s6lo el Misterio sino la misma Virgen, que en el Misterio se exalta, es algo que le es propio o familiar. Ella ha salido del pueblo
para volver al pueblo, y con el permanece. Lo grande del caso es que esta
es una realidad esencial al Cristianismo, hasta el punto de que no pareceria
posible su permanencia en este mundo si algun dia llegare a faltar la presencia ,de Maria en el coraz6n del pueblo.

1 J. FUENTES Y PoNTE, O.c., p. 194.
2 Una demostraci6n mas reciente de las singulares licencias que se permiten en el
templo nos la ofrece esta frase de PAscuAL URBAN, o.c., p. 9: "Van los niiios de Elche
provistos de su correspondiente coiieta (membrillo) o poma, ya que, por raz6n del tiempo
canicular, sin duda, se permitfa que las gentes llevaran algU.n fruto con que mitigar la
sed, en aquellas horas de calor y en aquel lugar y circunstancias, que no ofrecen facil
salida del templo".
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